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-770Al mismo tiempo, el Arzobispo aprobo los Estatutos y nombro a Vicente de Paul, Director de la Cofradia de por vida.
11. Desde la perspectiva canonica, merecen destacarse cuatro aspectos de la aprobacion:
a. La union entre la Congregacion de la Mision y la nueva
Cofradia . En todos los documentos relativos a la fundacion se menciona explicitamente a la Congregacion de la Mision, como se fuera
ella la garante de la fundacion. El mismo San Vicente aludio a la
Congregacion cuando quiso explicar el fundamento juridico de su
decision de hacer autonomas a las Hermanas con relacion a ]as Cofradias de la Caridad3. Como despues veremos, Santa Luisa vio como
providenciales las relaciones entre la Congregacion de la Mision y
las Hijas de la Caridad.
b. La aprobacion como Cofradia . Era entonces la figura
canonica mas elastica, menos comprometida en el cuadro de la legislacion vigente sobre las asociaciones femeninas, y la que menos sospechas engendraba. San Vicente use el mismo termino en el contrato de fundacion de la Congregacion, con el fin de dejar expedito
el camino para precisar posteriormente, segun to aconsejaran los
acontecimientos, la naturaleza de la Congregacion. Aqui mantuvo
la misma cautela y, quizas, con mayor razon, porque, como las historia le ensenaba, el recelo de la jerarquia eclesiastica ante la posible fundacion de una comunidad de mujeres era fuerte.
c. La dependencia perpetua del Arzobispo y de sus sucesores. Era la norma comun: todas las cofradias tenian que estar bajo
la jurisdiccion del Ordinario de lugar. El Arzobispo no hizo sino atenerse at derecho comun existente.
d. La direccion confiada a San Vicente mientras viviera.
Pero surgio la cuestion: despues de la muerte de San Vicente ;,quien
seria el Director? Las posibilidades eran: o dejar el nombramiento
at libre arbitrio del Arzobispo, o confiar la designacion del futuro
Director a los miembros de la cofradia a tenor de los propios estatu3 Cf. VIII, 227 (VIII, 237-239); IX, 304 (IX, 326); X, 708 (XIII, 566); X, 722 (XIII,
579). Cf. G.B.A., P. d. M. (GIOVANNI BATTISTA AMERANO, CM.) La direzione delle Figlie della Caritd, Savona, Stab. Tip. Ricci, 1897. Este autor defiende
que el Superior General do la C.M. tiene la direccion de ]as Hijas do la Caridad, no
por concesion directa del Romano Pontifice, lino mediante la Congregacion de la
Mision.
4 Cf. X, 240 (XIII, 201).

- 771 tos o, finalmente, unir la direccion a un cargo determinado. Se opto
por la tercera posibilidad.

Reacciones ante la aprobacion arzobispal
12. Con toda probabilidad, San Vicente comunico inmediatamente la aprobacion arzobispal a Santa Luisa. A las Hermanas
se la presento seis meses mas tarde. Lo hizo durante la conferencia
del 30 de mayo de 1647, que verso sobre las Reglas. Es otra de las
conferencias importantes de San Vicente. La conferencia se desarrollo con toda normalidad. La sorpresa vino cuando San Vicente
dijo: "hasta ahora no habeis sido un cuerpo separado de la Cofradia de las Senoras de la Caridad y, ahora, hijas mias, Dios quiere
que sedis un cuerpo especial que, aunque no este separado del de
la Cofradia de las Senoras, tiene susfunciones particulares y sus propios ejercicios. Hasta ahora habeis trabajado sin obligaciones especiales, ahora Dios os quiere ligar mds estrechamente, por la aprobacion hecha por el Ilustrisimo y Reverendisimo A rzobispo de Paris
de vuestra manera de vivir y de vuestras reglas"5.
13. La aprobacion arzobispal aporto indiscutiblemente valores positivos en todos los aspectos. En el canonico se consiguio lo
que se pretendio: la fundacion de una nueva Cofradia, llamada
Cofradia de las Siervas de los pobres enfermos, con personalidad
juridica en el ambito diocesano y autonoma de las Cofradias de la
Caridad.
Santa Luisa encontro algunas dificultades:
* En el documento se omitio el titulo de Hijas de la Cari-

dad;
* la dependencia perpetua del Sr. Arzobispo ;no podria perjudicar mas adelante a la nueva Cofradia, al dar la posibilidad de
salir de la direccion del Superior de la Mision?;
* los reglamentos que el Arzobispo pretendia dar ;son los
indicados a continuacion de la aprobacion o seran otros?
Santa Luisa dirigio a San Vicente una sentida peticion: "En

` Cf. IX, 288-307 (IX, 307-330).

- 772 nombre de Dios, no permita que se cuele lo mds m(nimo que pueda
dar pie para que la Compahia salga de la direccion que Dios le ha
dado. Dejarfa de ser lo que ahora es y los pobres quedarlan sin ser
atendidos"t.
La historia posterior dara razon a los temores de Santa Luisa.
Esta observacion de la Fundadora fue una de las razones que pesaron para resolver el cisma que en la Compania provocaron los Vicarios de Paris entre 1807 y 18161.

La segunda aprobacion
14. Segun la legislacion entonces vigente en Francia, se
requeria el place! regio y la aceptacion del Parlamento para la ejecucion de las disposiciones eclesiales. Si las Letras reales estaban preparadas a finales de 1646, las del Parlamento no. Estas exigian un
procedimiento mas complejo. Sucedio lo inexplicable. La documentacion se perdio a causa de la muerte del Procurador y de su Secretario. Las investigaciones para encontrarla no dieron efectos positivos. ;Se traspapelaron, segdn la version oficial, o hubo interes en
que se perdieran por parte de Santa Luisa? No es posible dar una
respuesta segura. El hecho es que se debio comenzar de nuevo el proceso de aprobacion.
San Vicente, accediendo a los deseos de Santa Luisa, aprovecho la ocasion para cambiar lo que Santa Luisa quiso se cambiara.
En la segunda aprobacion, fechada el 18 de enero de 1655,
se insistio en la relacion entre la nueva Cofradia y la Congregacion;
se explico abundantemente la razon de esta nueva aprobacion, es
decir, el extravio de los documentos y si establecio que los Superiores Generales de la Congregacion, sucesores de San Vicente, fueran
siempre los Directores futuros de la nueva Cofradia. El Arzobispo
mantuvo, como era de suponer, la "carga de que dicha Cofradia

6 Cf. 111, 114-115 (111, 122).

7 Existe una peticibn de la Reina Ana de Austria al Papa para clue nombre directo-

res perpetuos de la cofradia o sociedad de las Sirvientas de los pobres de la Caridad
al Superior General de la Congregacion do la Mision y a sus sucesores en el mismo
cargo, cf. X, 709 (XIII, 567). Sobre la historia de este documento cf. MEYERHUERGA, Una instihu•ion original: el Superior General de la Congregacion de la
Mision y de las Hijas de la Caridud, CEME, Salamanca, 1974, p. 99. Igualmente
cf. COSTE, P., Le grand saint du grand siicle. Monsieur Vincent de Paul, Paris,
3 vols. I, p. 432.

- 773 o sociedad este y siga estando bajo nuestra autoridad y dependencia
y la de nuestros sucesores los A rzobispos de Paris's.
15. Las reacciones a esta segunda aprobacion fueron positivas por parte de los Fundadores, especialmente por la Fundadora,
que consiguio, si no todo lo que deseaba, si to principal.
Esta vez, en cambio, fueron algunas Hermanas las que mostraron su disconformidad. No les agradaba el nombre de Cofradia.
Probablemente era una cuestion de sensibilidad: ;en que se parecia
la realidad de su vida comunitaria, dedicada a trabajos continuos
en el servicio de los pobres, con las cofradias que ellas posiblemente
conocieron en sus parroquias? En la carta que la Santa escribio a
San Vicente, el 7 de agosto de 1655, le notifico que "la mayor parte
de las Hermanas sentian repugnancia por esa palabra de cofradia,
sin mds" . En otra carta de enero de 1659, la Santa tildo de "espiritus delicados" a las Hermanas que sentian repugnancia por el palabra cofradia , referida a ellas, prefiriendo el de sociedad y comunidad. Santa Luisa planteo expiicitamente el problema de la secularidad de la Compania y use este mismo vocablo. Veremos mas adelante como la repugnancia de las Hermanas, a quienes desagradaba
el nombre de Cofradia, estaba justificada.
San Vicente pensaba lo mismo que Santa Luisa: era necesario mantener el termino cofradia. En la conferencia del 8 de
agosto de 1655 defendio el use del termino: "Hermanas mias, se
ha creido oportuno que continuaseis con el nombre de sociedad
o cofradia, y asi lo ha ordenado el Sr. Arzobispo, por miedo a
que si se os these el nombre de Congregacion os quisieran quizds
en el futuro cambiaros la casa en claustro y haceros religiosas, como
ha pasado con las Hijas de Santa Maria... Este nombre de cofradia o asociacion se os dio para que sedis constantes en permanecer
en el espiritu original que Dios os otorgd desde vuestro nacimiento"10. La sensibilidad por mantener la "secularidad" de la
Compania nacio en sus mismos origenes, y se mantiene aun viva.
El planteamiento que hoy se debe pacer es, a mi parecer, totalmente diverso. Ya no es una cuestion juridica, sino sociologica,
es decir, como las Hijas de la Caridad deben estar presentes en
el mundo de hoy.

8 X, 711-714 (XIII, 569).
9 Cf. V, 388 (V, 406); VII, 376 (Vi!, 440).
I0 IX, 730-731 (X, 103).
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completd con la llamada "Acta del establecimiento de la Compama",
fechada el dia 8 de agosto de 1655. Las Hermanas aceptaron oficial
y comunitariamente la Cofradia tal como la habia aprobado el Arzobispo y tal como se lo habia explicado San Vicente. Las que sabian
escribir firmaron de su puno y letra; las otras garrapatearon unos
signos, a continuacion de los cuales, otra Hermana escribio los nombres correspondientes. Estaban presentes 40 Hermanas, incluyendo
a Santa Luisa. Despues de la firma de San Vicente se escribieron los
nombres de las Hermanas ausentes. En total sumaban 90
Hermanasll. Ya se podia decir que, entre las Hermanas y entre ellas
y los Fundadores, se habian creado unos vinculos juridicos que daban
firmeza a los vinculos espirituales, comunitarios y apostolicos ya existentes.

Los primeros Estatutos
17. Desde el aspecto juridico, es muy interesante conocer
los Estatutos aprobados por el Arzobispo de Paris. Estos Estatutos
son el primer cuerpo normativo eclesial de la Compania. Constituyen
las lineas maestras del ordenamiento juridico de la misma. Su contenido va a durar sustancialmente hasta las Constituciones de 1954.
Les ofrezco esquematicamente lo que en ellos se establece:
a. El fin de la Cofradia es "honrar la caridad de Nuestro
Senor, su patrono, asistiendo a los pobres corporal y espiritualmente". Se detalla en ellos el modo del servicio corporal y espiritual, seg6n sea la clase de pobres: enfermos, ninos expositos, moribundos, forzados, etc.
b. La forma de gobierno . Por mayoria de votos, cada tres
afios, en el dia de Pentecostes, todas las Hermanas elegiran a la Superiora, en presencia del Superior General de la Congregacion de la
Mision o de un sacerdote de la misma, delegado del Superior General. De la misma manera, elegiran tres oficialas: asistenta, tesorera
y dispensera, clue constituiran el consejo de la Superiora.
La Superiora, "alma que anima el cuerpo ", es la responsable del gobierno de la Cofradia j unto con el Superior General o con
el que haya sido delegado por 61.

" Cf. X , 715-716 (XI H , 574-575).
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de las Hermanas segtin las necesidades apostolicas, recibirlas en la
Cofradia previa consulta de sus Consejeras y del Director, y formarlas.
La obediencia es el fundamento de las relaciones entre los
miembros y los Superiores. Las Hermanas, obedeciendo a la Superiora, al Director y a las Oficialas, "rinden obediencia a Dios".
A los parrocos les pediran la bendicion cuando sean enviadas a
las parroquias y les "rendirdn toda clase de honor, respeto y obediencia". Lo mismo deben hater con las Senoras de la Caridad
y los medicos.
c. El servicio a los pobres ocupa en los Estatutos un puesto
especial. Deben tratar a los pobres con compasion, cordialidad y con
paciencia, consolandoles, edificandoles e invitandoles a recibir los
sacramentos, especialmente a hacer una confesion general. Pondran
en el servicio todo afecto y diligencia pensando que, cuando les sirven, "estdn sirviendo a Nuestro Senor como nino, enfermo o prisionero ".
d. Por lo que se refiere a la vida espiritual de las Hermanas, los Estatutos abundan en sabias orientaciones, como son:
* mantenerse en gracia , "huyendo del pecado mortal mcis
que del demonio", y se guardaran de cometer pecados veniales deliberadamente, especialmente por lo que se refiere a la castidad;
* cumplir Io establecido en el reglamento : levantarse y acostarse en la hora indicada, hacer la oracion y los examenes generales
y particulares, las lecturas espirituales, recibir los sacramentos y guardar el silencio antes de la oracion de la manana y despues de la preces de la noche;
* guardar la uniformidad por lo que se refiere al vivir, vestir, especialmente en el tocado, en el hablar y en el servicio;
* poner en la bolsa comun el dinero que ahorren;
* practicar las virtudes de la sencillez, pobreza, humildad,
mansedumbre y sobriedad, "para honrar a Nuestro Senor, su
Patrono ".
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relaciones extracomunitarias : a las visitas activas o pasivas, al trato
con los hombres, al salir de casa, a la correspondencia epistolar. Nada
de esto se puede hacer sin el permiso de la Superiora y sin tomar
las cautelas correspondientes.
f. Las relaciones intracomunitarias se basan en el amor
mutuo, en la paciencia mutua, en el mutuo perdon y en la comunicacion con la Superiora: "recordardn que llevan el nombre de Hijas
de la Caridad, que hacen profesion de amar a Dios, al projimo, especialmente a sus companeras". La frialdad y la apatia, asi como las
amistades particulares se deben evitar, porque son "la fuente de division y de la ruina de toda la Companla y de las personas que se enredan en estas cosas".
Las Hermanas que habitan lejos de la Casa en donde vive
la Superiora la frecuentaran, al menos, una vez al mes para tratar
con ella de las ocupaciones, sin menoscabo del servicio a los pobres.
g. En el trato con los pobres debe ser esperado y humilde:
"Pensardn que son siervas de los pobres" y, consecuentemente, deberdn evitar toda vanagloria al oir hablar bien de sus tareas, convencidas de que es a Dios a quien se debe todo honor, y que solo e1 es
el autor de todo bien. Y como los pobres son a veces dificiles y las
ocupaciones con ellos penosas, tendran mucha paciencia con ellos,
y pediran al Senor les conceda la que el tuvo cuando le calurnniaron, abofetearon, flagelaron y crucificaron.
h. Los Estatutos mencionan explicitamente la regla de oro
propia de la espiritualidad de las Hijas de la Caridad: "se acordaran de que siempre hay que preferir el servicio de los pobres a sus
prdcticas de devocidn, cuando la necesidad o la obediencia las llama
a ello, pensando que, al obrar de esa manera, dejan a Dios por Dios".
i. Los medios que los Estatutos indican para que las Hermanas sean fieles a lo mandado son: la confesion y comuniOn todos
los domingos y fiestas principales de los lugares en los quc trabajan;
los ejercicios espirituales anuales en la casa de la comunidad, siempre que puedan'2.
18. Un estudio comparado de los primeros Estatutos con

12 Cf. X, 699-704 (XIII, 559-565).
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que han tenido en toda la legislacion posterior y en la creation de
la tradition, o tradiciones, que duran hasta hoy. Las compilaciones
posteriores recogen estos Estatutos, los completan con las nuevas
disposiciones que la Compania necesita para responder a las nuevas
situaciones de las personas y de las obras. Un ejemplo tipico es el
conjunto de las normas sobre los votos, de los que estos Estatutos
dada dicen.

Hacia la aprobacion pontificia
La legislacion canonica sobre las coinunidades femeninas.
19. En 1566, San Pio V prohibio severamente, mediante la
Constitution "Circa Pastoralis", las fundaciones de coinunidades
de mujeres sin votos solemnes y sin clausura. La legislacion canonica no permitia, en tiempo de San Vicente, un estado intermedio
entre el religioso y el secular. Las disposiciones eran tan severas que
no dejaban otras alternativas que o la desaparicion de las coinunidades, si no aceptaban la nueva normativa o la profesion de los votos
solemnes con la correspondiente clausura. San Pio V puso en vigor
el viejo adagio: "La mujer o casada o encerrada dentro de la clausura "13.
20. El mismo rigor hizo debiles a tales disposiciones. Las
nuevas necesidades de la Iglesia exigian, cada vez con mas fuerza,
la presencia de la mujer cansagrada en el apostolado, rompiendo en
todo, o en parte, la clausura. Los nuevos Fundadores se esforzaron
en crear nuevas formulas que no se opusieran de plano a la disciplina de la Iglesia. La tarea no fue facil. Sabeinos cuantos nobles
esfuerzos fracasaron.
San Vicente y Santa Luisa no quisieron que a las Hermanas
les sucediese lo que acontecio a las Ursulinas, a las Visitandinas y
a las Damas Ingleses, fundadas por Mary Ward. Los esfuerzos de
13 LEMOINE, R., Le droit des religieux du Concile (le Trente aux Instituts seculiers,
Desclee de Brouwer, Bruges, 1957. El autor trata ampliamente las peripecias juridicas de las Ursulinas de Santa Angela de Merici (1530), de las Visitandinas de San
Francisco de Sales (1610), de las lijas de la Crux de Madame Villeneuve (1618), do
las Damas de Saint Maur (1662) y de las Damas inglesas de Mary Ward (1614), suprimidas en 1630 despues de un proceso clamoroso. La Fundadora, Mary Ward, fue
condenada por el Santo Oficio, recluida en un monasterio. Los Papas Benedicto XI V,
San Pio X y Pio X11 la rchabilitaron.
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en primer lugar, una formula que permitiera a las Hijas de la Caridad vivir en comunidad, dedicarse plena al servicio de los pobres,
y libres de las redes del estado religioso, pensado para vivir 'fuera
del mundo", honrando y sirviendo a Dios en el recogimiento, en
la oracion y en la penitencia. En segundo lugar, se esforzaron por
buscar un estado que consintiera a la comunidad de las Hijas de la
Caridad estar fuera de la jurisdiccion de los Obispos, ser exentas,
dependiendo, en lo que a la vida interna se refiere, de los propios
Superiores.
21. El forcejeo, por decirlo de alguna manera, entre el Espiritu y las disposiciones legales creo unos espacios de tolerancia. Los
mismos Papas, sin abolir la disciplina creada por San Pio V, toleraron y aprobaron algunas comunidades de mujeres e hicieron la vista
gorda ante algunas aprobaciones episcopales. Pero, fieles a las normas existentes, nunca consideraron a tales comunidades de mujeres
como religiosas, sino como seculares, seg6n la terminologia entonces existente.
22. En este espacio de tolerancia, y usando la terminologia
apropiada, San Vicente y Santa Luisa dieron forma definitiva a la
Cofradia de la Caridad, ya aprobada por el Arzobispo de Paris. Las
cautelas que asumieron fueron del orden canonico: evitar introducer los elementos constitutivos del estado religioso, segtin el derecho
canonico entonces vigentes.
En el comportamiento de San Vicente se constata una distincion neta, no siempre bien entendida, entre to canonico y lo espiritual. Por no distinguir bien en el este doble aspecto, algunos le han
tildado de ambiguo. No quiso crear, dicen, una comunidad religiosa
y, sin embargo, no tuvo reparo en introducir en ella practicas nacidas en los monasterios y en los conventos de los religiosos o de las
religiosas, ;,en que quedamos'!, cs la pregunta que los criticos de la
actitud de San Vicente se formulan.

La aprobacidn pontificia
23. Los Fundadores, convencidos que la Compai5ia tenia
vocacion universal, intentaron la aprobacibn pontificia de la misma.
En septiembre de 1659, San Vicente envio al P. Jolly, Superior de
los misioneros en Roma, toda la documentacion necesaria para lograr
la aprobacion pontificia. Murieron los Fundadores sin conseguirla.
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Francia para ser padrino del Delfin, traia tambien la msion de resolver algunas cuestiones pendientes en la Iglesia de Francia. Sor Maturina y sus Consejeras se dirigieron al Cardenal para que, en nombre
del Papa, les otorgase las siguientes peticiones:
1'. Que !a Compania sea aprobada o confirmada por su
Santidad con los Estatutos y Reglamentos que actualmente tiene,
poniendola asi bajo la proteccion de la Santa Sede.
2°. Que el Superior General de la Congregacion de la Mision
sea el Director o Superior General de la Compania, porque el Superior General y los Sacerdotes de la Mision han infundido, desde los
origenes de la Compania, el espiritu de la vocaci6n y mediante ellos
se podrd progresar en e1 y perfeccionarlo en el futuro.
3°. Que el Superior General de la Congregacion de la Mision
pueda anadir a los Estatutos y Reglamentos las normas que considere con venientes para la buena marcha de la Compania en elfuturo.
24. En la parte expositiva del documento se reconoce que
la "Comunidad o Congregacion de las Hermanas de la Caridad, Ilamadas Sirvientas de los pobres enfermos, fundadas por Vicente de
Paul, Superior General de la Congregacion de la Mision, estdn decididas, por inspiracion divina, a vivir en comunidad, consagradas a!
servicio de los pobres enfermos sin dejar el vestido seglar... " En el
documento se mencionan las aprobaciones eclesiales y civiles ya obtenidas, y se recuerdan la bondad de la obra, los frutos conseguidos
y la extension alcanzada dentro y fuera de Francia. Sc espera que
todo lo logrado sea "aumentado y bendecido si, una vez mas, esfavorecido y apoyado, sostenido y afianzado por la inquebrantable autoridad apostolica de la Santa Sede, que da a estas obras estabilidad
y permanencia".
La aprobacion pontificia esta formulada en estos terminos:
"Aprobamos y confirmamos con la perpetua e inquebrantable firmeza apostolica la referida Comunidad o Congregacion, su fundacion y sus constituciones, las que les dio su Fundador, Vicente, como
las que aprobo el Arzobispo de Paris, Cardenal de Retz, por ser
honestas y licitas y no contrarias a los sagrados canones de Trento..."
25. La aprobacion respondio a las dos primeras peticiones
de las Hermanas: que la Compania fuera aprobada, y que el Supe-

rior General de la Mision fuera tambien Superior General de las Hijas
de la Caridad. Sin embargo, guardo silencio sobre la petition tercera, es decir, que el Superior General pudiera dar normas complementarias a las establecidas.
La razon del silencio estriba en dos posibilidades: en la no
necesidad de responder explicitamente a la demanda; se supone que
todo Superior puede crear las normas que exija el buen gobierno de
la Comunidad de la que es responsable, o porque no se quiso afrontar el problema, siempre dificil, de las relaciones entre la jurisdiccion de los Superiores y lade los Obispos. Fuera del caso del privilegio de la exencion, Roma no suprimia plenamente la autoridad de
los Obispos sobre las nuevas comunidades. Un caso semejante lo tenemos en la Bula Salvatoris Nostri, cuando el Papa Urbano VIII aprobo
la Congregation de la Mision. Al conceder a San Vicente la facultad de dar normas, le exigio, al mismo tiempo, que contara con la
aprobacion del Arzobispo de Paris.
En el curso de la historia, casi desde los mismos origenes
hasta 1946, aiio en el que la Congregacion de Religiosos concedio
la exencion a la Compania de las Hijas de la Caridad, surgieron en
este campo frecuentes colisiones entre la autoridad del Superior General y la de los Obispos.
26. Con la aprobacion pontificia, la Compania de las Hijas
de la Caridad logro la configuration canonica que ha conservado
hasta el momento actual. Reconocida la Compania como obra de
Dios, dtil a la lglesia y medio seguro para la santificacion de sus
miembros, canonicamente dejo de ser una Cofradia de derecho diocesano para pasar a ser una Congregacion o Compania de derecho
pontificio. Canonicamente se la puede describir como una
Congregacion de mujeres , dedicada al servicio de
los pobres , secular, de derecho pontificio , de vida
fraterna en comun , con sus propias normas y bajo
Is autoridad del Superior General de Is Congregacion y de Is Superiors General , legitimamente elegida por los miembros de la misma Congregacion.

Exenci6n de Is Compania
27. Como dije antes, no quedo resuelta la cuestion de si los
Obispos tenian o no jurisdiction alguna en la Compania de las Hijas

- 781 de la Caridad . Los tentativos de los Obispos de intervenir en la vida
de las Hijas de la Caridad han sido frecuentes durante todo el siglo
XiX. En esta intromision de los Obispos, favorecida por los gobiernos civiles, se centraron los breves cismas habidos en la Compania:
el frances ( 1808-1816 ) y el espanol ( 1816-1818 ). Por defender la jurisdiccion exclusiva del P. General , el P. Hanon , Vicario General de
la Congregation de la Mision ( 1807-1816 ), fue encarcelado.
28. Algunos Obispos, deseosos de intervenir en el vida de
las Hijas de la Caridad , presentaron la cuestion de la jurisdiccion
sobre las Hijas de la Caridad al Concilio Vaticano I.EI terra no se
trato a causa de la suspension del Concilio. Hasta 1896 fueron mas
de 19 intervenciones de la Santa Sede que, de una manera u otra,
confirmo la jurisdiccion del Superior General de la Congregacion
de la Mision sobre las Hijas de la Caridad y soslayo los intentos de
intromision episcopales14. Sin embargo , estas respuestas particulares no resolvieron definitivamente la cuestion , por lo menos en lo
que atanfa a toda la Companfat5.
29. En el siglo XX continuaron las misma dificuitades. El
Codigo piano - benedictino de 1917 tampoco resolvio el problema.
Las mujeres que viven en comunidad sin votos no se las considero
exentas en el Codigo de 1917. Algunos Obispos creyeron tener derecho a visitar canonicamente a las comunidades de las Hijas de la Caridad. Estas se opusieron alegando estar exentas de tales visitas. La
Congregacion de Religiosos juzgo que habfa Ilegado el momento de
resolver esta cuestion de una vez para siempre. Mand6 hacer un estudio a un grupo de peritos . El resultado fue que, si consta que el Superior General de las Hijas de la Caridad tiene jurisdiccion sobre ellas,
no consta que los Obispos no la tengan.

14 Cf. MEMOIRE RELATIF aux FILLES DE LA CHARITE. G.B.A., (GIOVANNI BATTISTA AMERANO), o. c. 53, ss. Existe en Ia Curia General de la CM
un estudio que Ileva como titulo : MEMOIRE SUR LA QUESTIOSN DE LA JURISDICTION DU SUPERIEUR GENERAL DE LA MISSION SUR LA COMPAGNIE
DES F.D.L. C. Lleva la data de la octava de la Traslaci6n de 1896 . Probahlemente
es un estudio de un miembro de la Congregaci6n . En este estudio se recogen todos
las intervenciones de la Santa Sede en favor de la jurisdiccion del Superior General
por las que ponen freno a las intromisiones de los Obispos.
15 Al resolver el cisma entre ]as Hijas de la Caridad espanolas , el Papa Pio VII,
mediante la Constituci6n "Posquam" ( 22 de junio de 1818), concedio la exencion
de los Obispos a la Provincia de Espana , cf. FERNANDEX, J., Exencidn de las Hijas
de la Caridad de San Vicente de Pau!, Revista Espanola de Derecho Can6nico, (1848)
1043-1095 . NIETO, P., Historia de las Hijas de !a Caridad , Imprenta Regina, Madrid,
1932, 1, p. 200-236.
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las intervenciones romanas en favor de la misma, se propuso otra
cuestion, a saber, si era conveniente o no conceder la exencion a las
Hijas de la Caridad. La Sagrada Congregacion de Religiosos lo considero conveniente, despues de haber oido el parecer de los peritos.
El 17 de octubre de 1946, el Cardenal Lavitrano, Prefecto de dicha
Congregacion, firmo la concesion de la exencion en el grado mas
amplio posible en el Codigo de 1917, el dia 17 de octubre de 1946.
La cuestion quedo definitivamente zanjada. Las Constituciones de
1954 recogieron la exencion como elemento de gobierno en la
Compania de las Hijas de la Caridad.
31. Las novedades que acontecieron en el campo del Derecho canonico, referente a las comunidades de mujeres, despues de
la aprobacion pontificia de la Compania hasta la promulgacion del
Codigo en 1917, fueron principalmente dos: la Constitucion "Quamvisjusto" (27.5.1749) de Benedicto XIV, en la que, ademds de hacer
el primer acto de justicia en favor de Mary Ward, trazo el primer
esquema canonico para las comunidades femeninas no religiosas.
Estas nuevas disposiciones en nada afectaron a la situacion canonica de las Hijas de la Caridad. Lo mismo sucedio con la Constitucion "Conditae a Christo" (8.12.1900) de Leon XIII, en la que se
presento un nuevo cuadro para las congregaciones de votos simples
(los votos de las Hijas de la Caridad se consideraban entonces como
votos simples). Por fidelidad a la mente de San Vicente y a la historia, las Hijas de la Caridad no se sintieron aludidas en dichos documentos.

Las Constituciones de 1954
32. La promulgacion del Codigo piano-benedictino en 1917,
llevo consigo la obligacion de acomodar todos los derechos propios
a las nuevos canones. La Compania de Hijas de la Caridad entraba
dentro de la legislacion concerniente a las Sociedades de vida comun
sin votos. Era, pues, necesario acomodar el derecho propio de la
Compania al derecho universal de la Iglesia.
La Congregacion de Religiosos dio a conocer unas normas
para lievar a cabo la acomodacion. La falta de entusiasmo por parte
de las Comunidades a hacer la acomodacion requerida, dio pie a que
la Congregacion de Religiosos insistiera de nuevo en 1921. Los Superiores de la Compania de las Hijas de la Caridad demostraron no
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se urgio de que, cuanto antes, se sometieran a la Congregacion de
Religiosos las Constituciones de las Hijas de la Caridad para acomodarlas a la legislacion comnn de la Iglesia.
33. Al inicio de 1947, el Vicario General, P. Robert,
comenzo la tarea. El 4 de mayo estaba terminada la primera parte,
hecha por el P. Cochi, C.M. de parte de las Hijas de la Caridad y
por el P. Rouseau, O.M.I, de parte de la Congregacion de Religiosos. El trabajo fue lento. En Europa sucedieron acontecimientos poco
favorables para trabajar con tranquilidad, las dos guerras europeas,
pero, la verdad es que los Superiores tenian miedo a perder trozos
de la secularidad y a perder el poder central mantenido hasta ese
momento. Existia el miedo de ampliar las figuras de participacion
y de perder algunos espacios de libertad. Los miedos, unos eran fundados, porque la Congregacion de Religiosos tendia a uniformar la
legislacion, aun respetando los aspectos esenciales de la propia identidad; otros miedos, en cambio, no estaban justificados, porque la
Compania habia adquirido una amplia internacionalidad y era justo
introducir medios de mayor participacion y representatividad en el
gobierno de la misma.
34. Las Constituciones, acomodadas al Codigo de 1917, fueron aprobadas el 1 de junio de 1954, por el Prefecto de la Congregacion de Religiosos, el Cardenal Valerio Valeri. Estas Constituciones, redactadas segan el modelo disenado por la Congregacion de
Religiosos, estan muy bien hechas, desde el punto de vista de la tecnica canonica. Se las ha criticado por carecer de aliento espiritual.
Es cierto, pero el plan de la Congregacion de Religiosos suponia que
los elementos espirituales de la comunidad se contenian en las Reglas
o en otros libros de la Comunidad. Por otra parte, el articulo 177
de las Constituciones de 1954 mandaba que las Hermanas Sirvientes hicieran leer publicamente, una vez al mes, las Reglas comunes
y las Reglas particulares.
35. El P. Slattery, al promulgar las Constituciones de 1954,
reconocid que "se habtan introducido algunas adiciones y cambios
que, pero, por otra parse, no alteraban la estructura esencial" de
la Compania16. Las novedades mds salientes fueron la nueva formulacion del fin, la legislacion totalmente nueva sobre el habito, la
naturaleza de los votos, la ampliacion del Consejo General, el pro-

16 CONSTITU('IONES, 1954, Casa - Madre, Paris, p. 4.
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anos de votos.
36. Las Constituciones de 1954 no fueron aceptadas con
gran entusiasmo. Era de suponer que la reticencias en su elaboraci6n iban a influir en la aceptaci6n, no obstante los motivos que el
P. Slattery dio en Ia notificaci6n y promulgation de las mismas. Tampoco han durado mucho, a causa de la celebraci6n del Vaticano II.
Sin embargo, recogen y convierten en ley muchos y muy importantes elementos tradicionales, como son, por ejemplo, el poder del
Superior General de dispensar los votos de las Hermanas y to referente a la practica de la pobreza. Hoy, las Constituciones de 1954
son una de las fuentes mejores para conocer parte de la historia del
derecho propio de la Compania de las Hijas de la Caridad. Su
influencia en muchas disposiciones de las Constituciones actuates es
indiscutible.

Las Constituciones actuales
37. El Vaticano 11 pidi6 una nueva acomodaci6n de los cuerpos normativos de las Comunidades . La Compania de las Hijas do
la Caridad ha respondido generosa, pronta y responsablemente at
deseo del Concilio. Desde 1967 hasta 1983, la Compania trabaj6 en
la formulaci6n de las actuates Constituciones, empenandose en la
labor, mediante las asambleas domesticas, provinciales y generales.
Las Hijas de la Caridad no tenian experiencia de asambleas ni para
tratar temas, ni mucho menos para formular unas nuevas Constituciones. La primera asamblea que estudi6 algunos temas referentes
a la actualizaci6n de la Compania fue la en 1965. A ella asistieron
s6lamente las Visitadores y Vicevisitadoras17. En aquella ocasi6n,
Pablo VI les comunic6 estos bellos pensamientos: "El mundo necesita descubrir como nunca el verdadero rostro del amor del .Senor
a los pobres v el mensaje de la Iglesia. A I hater a Dios presence ante
los pobres dais un testimonio excepcional, v no debeis ahorrar nada
para que este testimonio sea percibido por todos. Esta es vuestra ftdelidad esencial, porque esto es lo que ha querido San Vicente y Santa
Luisa. Seguid su ejemplo el servicio a los pobres, compartiendo sus
sufrimientos, respondiendo a sus Ilamadas, aunque suponga alguna
vez desajustes en vuestra vida comunitaria, porque vosotras vivis en

17 Para estas fechas todavia no se habia publicado el Motu proprio Ecclesiae Sanctae (6.7.66).
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por medio de vosotras conozcan que Cristo les ama en ese preciso
momento . Es Cristo lafuente de vuestra caridady quien os dafuerza
para renunciar a todo en aras de un servicio sublime".
38. Para Ilevar a cabo la formulacion de las nuevas Constituciones, se crearon los cauces necesarios. El P. Slattery se dirigio
a la Congregacion de Religiosos para que aprobara el plan de asambleas preparado por el Consejo General de la Compania. El 19 de
mayo de 1967 se obtuvo la respuesta afirmativa. El derecho tradicional de las Hijas de la Caridad sufrio un profundo cambio. De
una casi nula participacion se paso a una participacion plena. Las
Hermanas celebraron las asambleas con entusiasmo , las prepararon
muy bien en todos los sentidos. Los temas fueron estudiados con
la relativa facilidad que dabs la abundancia de escritos sobre el concilio y sobre la propia espiritualidad. Nunca en la historia de la
Compania se puso tanto interes en conocer la propia identidad, y
en como responder, desde el propio carisma, a los retos de la Iglesia
y del mundo.
39. Se han celebrado tres asambleas , cuyo tema principal
fue la redaccion de las nuevas Constituciones: la de 1968/69 (dos
tiempos), la de 1974 y la de 1980. La asamblea de 1968/69 tuvo que
estudiar 732 postulados. El trabajo fue enorme. De ella salio el primer texto provisional de Constituciones y Estatutos. Fue como la
semilla que con la experiencia y el tiempo iria madurando. Se aceptaron las ideas "madres" del Vaticano II: fidelidad al carisma de
los Fundadores, descentralizacion, representatividad, participacion,
revision de obras, mayor conciencia de la presencia de la Compania
entre los pobres. Las Constituciones dimanadas de la asamblea de
1968/69 contenian nueve capitulos: Vocacion, Dialogo con Dios,
Caridad fraterna, Vivir como consagradas, Vida apostolica, Vida
Apostolica misionera, Formacion, Gobierno local, provincial y general. Si el esfuerzo fue laudable, el resultado no fue plenamente satisfactorio. De este primer ensayo, no obstante los aspectos positivos,
se puede decir lo que el P. Tillard, O.P. afirmo de casi todas las
18 GENESE de la Compagnie , 11, p. 11/12. Esta segunda parse no estd traducia at
espanol.

19 Los escritos de los Superiores contribuyeron en gran medida a esclarecer cuestiones muy importantes para la vida y el apostolado de las Hermanas. A estos escritos
hay que anadir el interes por todo to vicenciano en todas las Provincias y los cursos
y semanas que se organizaron. Si todos los Superiores han tenido influencia, merece
destacai la influencia ejercida por la M. Guillemin. Lo que las Constituciones actuales deben a la M. Guillemin es mucho.
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de to que dice el Perfectae Caritatis sobre la vuelta a los Fundadores, muchas comunidades se renuevan ddndose rasgos comunes y,
a veces, prestdndose unas a otras los mismos textos, las mismas citas
de la Sagrada Escritura?. Hay una antologia de citas conciliares
mondtona,... "20. Las primeras Constituciones provisionales fueron
promulgadas por el Superior General, P. J. Richardson, el 6 de abril
de 1970.
40. La asamblea general de 1974 fue decisiva para la redaccion de las actuales Constituciones. Se dio un vuelco total por el
impulso de un deseo comtin: que fueran mas vicencianas. Esto fue
posible, no solo por el material venido de las provincial y por la sensibilidad que existia en la asamblea, sino por el medio que se use
para redactar las segundas Constituciones provisionales. La asamblea aprobo los postulados y dio orientaciones oportunas. Una Comision constituida por cuatro Hermanas, presentes en la Asamblea y
bajo la direccion de los Superiores Generales, se encargo de la redaccion. Los criterios fueron hacer unas Constituciones sencillas, concisas, evangelicas y vicencianas, seg6n se dice en la Introduccion de
las Constituciones de 1974. Lograr un texto con estas cualidades era
dificil. La concision podria dificultar la comprension, la sencillez
podria ocuitar problemas de fondo, el ser evangelicas podria correr
el riesgo de caer en la utopia, y en cuanto a ser vicencianas, dependia de la interpretacion que si hiciera del pensamiento de los Fundadores.
La Comision de redaccion organizo de otra manera todo el
conjunto anterior, se dejaron la divisiones por capitulos y se opt6
por una division en partes, con las subdivisiones oportunas, marcadas por textos de los Fundadores. Se abandono la redaccion en la
forma "lineal" y se escogio la "espiral" o de "circulos concentricos", quizas mas grata para la lectura, pero menos facil para ver
globalmente los temas. El resultado, en conjunto es muy positivo.
Se logro un texto constitucional rico en motivaciones espirituales,
aunque normativamente poco concreto. El P. J. Richardson las promulgo el dia el 18 de mayo de 1975.
41. La asamblea de 1980 terming de perfilar el texto constitucional . En realidad, fueron muy pocos los cambios que se hicie-

20 TILLARD, J.M.R., Elproyecto religioso , Instituto de Vida Religiosa, Madrid,
1974, p. 105.
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manifiesto las diferencias existentes entre el texto de 1974 y las aprobadas por la Santa Sede, indicando cuales fueron los cambios que
se introdujeron en la asamblea de 1980 y por insinuation de la Congregacion de Religiosos. Por este estudio podemos saber de donde
proceden los cambios, aunque no siempre sea posible conocer las
razones.
Los cambios sugeridos por la Congregacibn de Religiosos
fueron presentados antes at Consejo General de la Compania. Indiscutiblemente, el Dicasterio romano se inclinaba por to que parece
mas seguro y menos innovador. Los puntos mas discutidos fueron
los referentes a la secularidad de las Hermanas y a los votos. En
cuanto a la secularidad, se prefirio un texto vicenciano mas cauteloso. En cuanto a los votos, todo se metio en el texto constitutional, aun aspectos menos significativos que, obviamente, deberian
estar en los textos de los Estatutos. Parece que la Congregation
romana quiso asegurar firmemente esta tradition sana de la
Compania, contra los peligros de hacer desaparecer los votos o de
cambiarlos de sentido. Nos preguntamos si estos peligros exist icron
de verdad en la Compania de las Hijas de la Caridad. Creo que nadie
puso en discusion la existencia de los votos. Los esfuerzos iban encaminados a dar a los votos y a los respectivos consejos evangelicos
el verdadero sentido vicenciano, to que, segun mi parecer, se ha conseguido en gran medida.

La Asamblea de 1985
42. El nuevo Codigo, promulgado por Juan Pablo II el dia
25 de enero de 1983, exige la correspondiente adaptation de los derechos propios al derecho universal. La Congregacibn de Religiosos
dio un decreto en este sentido el 11 de febrero de 1983. La asamblea
general de 1986 cumplio este mandato de la Santa Sede, no sin dificultad por pane de algunas asambleistas. Las mayores dificultades
surgieron en torno a los temas references a la temporalidad de los
oficios, a la consulta sobre el nombramientos de las Superioras, principalmente locales. Algunos miembros de la asamblea tenian reparo
en aceptar para la Compania algunas disposiciones del Codigo, v.g.:
las referentes a los permisos de ausencias de la Compaflia. Como
siempre, al final, la asamblea llego a conclusiones razonables y conformes con to que la Iglesia dispone. Las decisiones de la asamblea
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dicicmbre de 198521.
CONCLUSION
Han pasado casi tres siglos y medio desde el dia en el quc
Arzobispo de Paris aprobd los primeros Estatutos (20.12/1646). Las
historia del derecho propio externo eclesial de la Compania de las
Hijas de la Caridad nos permite calificarlo:
1°. Como un derecho lineal. No ha habido en toda su historia quiebras profundas, si es que ha habido alguno. Mas bien ha
sido un derecho que se ha ido completando progresivamente. La normativa posterior recoge sustancialmente la anterior, al mismo tiempo
que actualiza la vida de la Comunidad en todas sus dimensiones.
2°. Como un derecho muy basico y fundamental , cenido
a lo mas esencial, para no sofocar la dinamica interna, propia del
derecho propio interno. Asi se han podido crear tradiciones muy
importantes, como la de la practica de los consejos evangelicos y
votos. La Compania de las Hijas de la Caridad, por tener un derecho tan basico y tan fundamental se ha visto y se ha manifestado
mas carismatica que juridica.
3°. Como un derecho pacifico , en el sentido que ha permitido a la Compania situarse bien en cualquier parte geograifica de
la Iglesia y en todas las culturas.
4°. Como un derecho totalmente respetuoso , basado en la
confianza de las personas , carente de todo elemento coercitivo.
Resulta extrano ver como en las Constituciones teresianas existen
penas y castigos, mientras que en el derecho propio de las Hijas de
la Caridad no existe amenaza de castigos o penas.
Naturalmente , el estudio del derecho propio eclesial de la
Compania de las Hijas de la Caridad se debe completar con el estu-

21 Las Constituciones afectadas fueron : 3, 36, 2 (c. 734 (623); 3, 49 (novedad); 3,
35, 2 (novedad ); 2, 8 (complctar las lista de Superiores a quienes ]as Hermanas deben
obedecer); 3, 45, 2 (c. 734 (625, 2); 3, 27 (c. 745); 2, 27, 1 (c; 740 y 733); 2, 12, 2
(c. 898 ); 3, 36 y 3, 38 (c. 765 y 832). En cuantos a los Estatutos se han completato:
54 (734 (623); 44, 1 (c. 734 ( 624, 1, 2 ); 54 (734 (624, 1, 2); 44 y 45 (c. 734 (624, 3);
56 (734 (627).
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y se perfeccionan mutuamente. Unicamente, conociendo a ambos,
se puede tener una idea mas exacta y rica de los dinamismos juridicos en la Historia de las Hijas de la Caridad. Esta es la razon por
la que ofrezco las Notas complementarias.

NOTAS COMPLEMENTARIAS
El derecho propio interno es el que, sin duda, ha influido
mas en la vida de las Hijas de la Caridad; el que ha llenado de contenido al derecho externo; el que ha ultimado y ha adornado coda
la armadura construida por el derecho propio externo. Por otra pane,
es el mas cercano a la vida y a los problemas.
Me limito a dar una noticia breve de algunas Fuentes, las
que considero mas importantes, del derecho propio interno pasado
y presente de las Hijas de la Caridad.
1 °. En primer lugar, estan los Reglamentos y las Reglas
comunes que explico San Vicente. Las Reglas aprobadas por el P.
Almeras en 1672 y las retocadas por el P. Slattery en 1954. Las Reglas
han sido el cuerpo normativo que, sin duda, mas influjo han tenido
en la formacion espiritual y comunitaria de las Hijas de la
Caridad22.
2°. Las Reglas particulares de los Oficios. Entre estas hay
que resaltar las dadas a las Hermanas de las Parroquias. En estas
Reglas particulares parroquiales es en donde San Vicente describio
acertada y bellamente el estilo de vida de las Hijas de la Caridad.
La version de las Reglas Comunes de 1672 recogio la descripcion
vicenciana (c. 1,2). En las Constituciones actuates tambien se recoge.
Es la formulacion mas significativa hoy de Ia "secularidad" de la
Hija de la Caridad23.

22 Cf. FLORES, P.M., Las Reglas Comunes de la Caridad Siervas de los pobres
enfermos, CEME , Salamanca , 1989, Introduccion . IDEM, Introduzionealle Regole
delle Figlie del/a Caritd, Jaca Book , Milano, 1986. PARDINAS, P., De los Reglamentos a las Constituciones de las Hijas de la Caridud en Vicente de Paul , la inspiration permanente , CEME, Salamanca, 1981, p. 277. URRIZBURU, C., El primer
Reglamento de las Hijas de la Caridad, San Vicente, la inspiration permanents, CEME,
Salamanca, 1981, p. 463. DELORT, S., Le Reglement de Chatillon et les ROgles des
Fil/es de la CharitO, Coll. Inter. Ediz. Vicenziane, Roma, 1981.
2-1 La edition de las Constituciones y Reglas Comuue^ de 1954 contiene la. Rcglas
particulares de las Hermanas que trabajan en la, Parroquias , en ]as Aldeas. en las
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P. Henin, Director de las Hermanas (1699 y 1705) y aprobada por
el Superior General, P. Pierron (1698-1703). La Instruccion, tambien llamada Catecismo de los votos, ha tenido muchas ediciones.
El contenido se ha mantenido sustancialmente el mismo, pero algunas de las ediciones posteriores han anadido nuevos elementos, dirigidos a una mejor comprension de los votos y a la actualizacion de
su practica. El 3 de abril de 1989, el Superior General, P. R. Mc
Cullen, aprobo la nueva Instruccion sobre los votos, completamente
distinta en el contenido y en la forma a las anteriores versiones24.
La importancia que la Instruccion o Catecismo ha tenido en la comprension, estima y practica uniforme de los votos en toda la
Compaiiia ha sido muy importante y decisiva.
4°. Los Estatutos , llamados del P.Bonnet (1711-1736), porque fue el quien los promulgo el II de marzo de 1718. El P. Bonnet
anadio nuevos articulos, referentes a la formacion, votos, gobierno,
traslados, etc., a los Estatutos existentes, ya retocados a su vcz por
el P. Almeras y el P. Jolly. La version del P. Bonnet es una nueva
version "corregida y aumentada" de los Estatutos pritneros de la
Compania25.
5°. Los Consuetudinarios , en los que se concreta minuciosamente todo lo que tienen que hacer las Hermanas desde que se
levantan hasta que se acuestan, en los dias ordinarios y extraordinarios. Suelen indicar tambien que libros pueden leer las Hermanas.
El modelo es la Casa Madre a la que las demas casas, de cualquier
parte del mundo, se deben acomodar. Crearon una excesiva uniformidad en la Compania. El primer Consuetudinario lo mando hacer
el P. Etienne. Nombro una Comision de Hermanas el 24 de marzo
de 1847. Al frente de la Comision puso al P. Aladel. Los primeros

Escuelas y en los Hospitales y Hospicios y con recomendaciones para las Hermanas
Sirvientes de los Hospitales; para la encargada de recibir a los enfermos, para las
que deben servir el pan y el vino; para las que cuidan a los enfermos graves; para
las Hermanas veladoras; para las del lavadero y, finalmente, para las amortajadoras.
24 INSTRUCTION SUR LES VOEUX DES FILLES DE LA CHARITE, 1989.
Sobre la historia de la Instruccion cf. p. 154. VERNASCHI, A., Las Hijas de la Caridad
para nuestro tiempo, AE (1978) 451-534. ESCOBAR, A. H., Los vows que se emiten en la Cornpaiua de !as Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, Bogota, 1962.
25 ABAITUA, M., Estatutos Generates de !as Hijas de !a Caridad (ano 1718), AE
(1982) 144-156. Es traduccibn del frances con un indice analitico hecho por el traductor. Sobre estos Estatutos verso la polemica entre el P. Ilanon y los Vicarios de
Paris,
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en 1854. Los Consuetudinarios, sin perder el caracter de meticulosos, se han ido renovando de tanto en tanto. El ultimo Consuetudinario Ileva la fecha de 194026.
6°. Avisos e instrucciones a las Hermanas Sirvientes. El origen de esta compilaci6n data desde 1843, fecha en la que el P. Grappin, Director de las Hermanas (1837-1846) durante el generalato del
P. Nozo (1835-1842) y primeros anos del de P. Etienne (1843-1874),
los firm6, junto con la Superiora General, Sor Maria Carr%re. Es
una obra muy completa y practica en su tiempo. Actualmente existen las Directivas de las Hermanas Sirvientes, aprobadas el 22 de
agosto de 1981 por el Superior General, P. Mc Cullen.
7°. Las Directivas pare la Visitadora y su Consejo. Han
existido varias versiones. La ultima es de 1985, acomodada a las
Constituciones y al C6digo de 1983. Es un conjunto de orientaciones pructicas, dadas a las Visitadoras y a sus Consejos, para resolver bien los problemas mas dificiles que se les puedan presentar.
Son importances estas Directivas porque, con frecuencia, dan la
interpretaci6n prdctica de algunas constituciones, v.g. sobre la
pobreza.
8°. Las Directivas sobre la Formacion Inicial , aprobadas por
el P. Mc Cullen el 15 de abril de 1984. Son orientaciones para la
tarea de la formaci6n en las etapas de Pre-Postulantado, Postulantado, Seminario y ultima etapa de la Formaci6n Inicial.
9°. Se pueden citar tambien los Reglamentos o Directorio
para los Directores en los que se disponen algunos puntos sobre las
visitas a las Casa de las Hermanas. En 1985, el P. Mc Cullen aprob6
el ahora existente. Este sustituy6 a las Reglas del Director de las Hijas
de la Caridad, publicadas por el P. Slattery en 1965. Es un buen
comentario a lo que las Constituciones y Estatutos actuales dicen
del Director Provincial.
10°. Con ocasi6n de las Asambleas se han formulados los
Directorios para las Asambleas domesticas, provinciales y generales. De las Asambleas pueden dimanar disposiciones especiales a

26 COUTUMIER DE LA MAISON MERE des Filles de la Charit6 , 1854, 1937, 1940.
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general de la Compania27.
1 I °. Los Superiores Generates y las Superioras Generates,
t nicas fuentes del derecho propio interno en la Compania de las
Hijas de la Caridad , han dado con frecuencia , en sus Circulares
anuales o circunstanciales , ademds de las orientaciones espirituales, normas practicas . En general , estas normas practicas van dirigidas a corregir faltas o a prevenirlas . Otras veces , los Superiores
intentan aclarar a las Hermanas algunas disposiciones de la Santa
Sede28.

27 Cf. CONSTITUCIONES, 1983, C 3, 50 . De la Asamblea General de 1985 dimand
el Documento titulado "Encrucijada ". En 61 se ofrecen cinco lineas de accion: sobre
la identidad y pertenencia a la Compania , sobre el servicio a Cristo en los pobres,
sobre la actitud de siervas , sobre el arraigo en la fe y, finalmentc, sobre la comunidad fraterna.
28 CIRCULAIRES des voeux , de 1687-1792 . CIRCULAIRES de SUPERIEURS
GENERAUX et des SUPERIEURES GENERALES aux Filles de la Charite, Adrien
Le Clere, Paris, 1845, vol . 11. CIRCULAIRES ET NOTICES sur les Soeurs defuntes, vol. 11 . CONFERENCES des Superieurs et Directeucs aux Filles de la Charite,
vol. III. CONFERENCES sur les voeux , vol. VII. MANUEL des Filles de la Charite, Paris, 1866 , 1921, 193 . CARTAS CIRCULARES DL LAS SLIPERIORAS GENERALES relativas a la renovacion de los santos votos y otros asuntos interesantes
(1672-1914), Imprenta del Asilo de Hcrfanos del Sagrado Corazdn, Madrid, 1914.
En la Curia General de la Congregacion de la Mision, se encuentran dos volumenes
escritos a mano, que llevan como titulo: COMMUNAUTE DES FILI.ES DE LA CHARITE, DOCUMENTS, 1, 11. En el Prologo , firmado por el P. Mailly J, se dice: "Este
manuscrito es muy apreciable. Contiene un huen nd,nero de Documentos enzanados
de Fuentes autenticas , a saber, de los Registros de las Actas del Consejo de la C'omunidad y de las colecciones que existen en !a ntisma ... Las Ilerntanas que han hecho
el presente trabajo , bajo la guia de/ P. Alade!, se han preocupado de recoger, sobre
todo, to que puede necesitar el Superior General ... No obstante los dorectos, la Co/eccidn es muy estimable . No existen nada ntas que dos ejentplares, el (lei P . General
y este. 26 de diciembre de 1883, J. Maillay, i.p .c.m." COLLECTION DES PIECES
AUTHENTIQUES relatives a la Communaute des Filles de /a Charite , vol. 1-I1, Paris.
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Ei. ESPIRIT U: DE LAS CONSTITUCIONES
DE LAS IIIJAS DE LA ('ARIDAD

Todos los ordenamientos juridicos tienen su propia filosofia y con frecuencia se basan en determinadas ideologias. Tratandose del ordenamiento de la Iglesia o de los Institutos eclesiales
hay que preguntarse por la teologia en la que se inspiran y apoyan:
;que teologia debe estar en la base de sus leyes de la Iglesia? ;que
espiritu las debe animar? Los hombres espirituales, segtin la clasificacion paulina;necesitan leyes? Todas estas viejas cuestiones, aunque es bueno el recordarlas, las supongo conocidas. Yo me atengo
a lo que bellamente dijo San Agustin: "Se nos ha dado la ley para
ser fieles a la gracia y se nos ha dado la gracia pars cumplir la
ley".
El titulo de esta leccion es "El espiritu de las Constituciones" ;Como entender aqui, en este contexto, el termino "espiritu "?
El P. Dodin dice en uno de sus trabajos que el termino "espiritu"
tiene en la lengua francesa 28 diferentes acepciones. San Vicente use
este vocablo en sentidos muy diferentes. El P. Dodin hace un Ilamamiento a la cautela cuando intentamos interpretar lo que San Vicente
quiso decir al usar el termino espiritu . Para San Vicente, el espiritu
puede ser el principio motor, o el vinculo que une a los miembros
de un grupo, o la norma que guia la action o la garantia de que se
cumple la voluntad de Dios2. L.a duodecima acepcion del termino
espiritu que da el Diccionario de la Academia de la Lengua espanola,
edici6n de 1984, es de "principio generador, tendencia general, cardcter intimo, esencia o sustancia de una cosa ". En este trabajo, entiendo
por espiritu de las Constituciones [as ideas fundamentales, las que
dan a todo el tejido normativo constitucional una fisonomia propia, las que hacen que el ordenamiento constitucional de las Hijas
de la Caridad sea distinto a los ordenamientos de otras comunidades.

Cf. JUAN PABLO II, Constituci6n apost6lica "Sacrae disciplinac leges", C6digo
de Derecho Can6nico, BAC. Madrid, 1985. p. 6. J AMET. J., ,Por que hater leves?,
Eco (1969) 382.
2 DODIN, A., Lecciones sobre vicencianismo, CEME, Salamanca, 1978, p. 228-229.
ORCAJO, A., San Vicente de Paul, 11, Espiritualidad y Fscritos, BAC. Madrid, 1984,
p. 85.
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1. Las constituciones, proyecto de fidelidad.
II. El quchacer contemplativo de la Hija de la Caridad.
Ill. Cristo Regla de las Hijas de la Caridad.
IV. Nuestros hermanos los pobres.
Me hubiera gustado anadir otros dos temas: "La persona,
Hija de la Caridad, en las Conslituciones" y "La Compania de las
Hijas de la Caridad unida al misterio de la Iglesia".
Todos estos temas estan, seg(n mi parecer, en la base de todo
el entramado constitucional, son como los hilos de oro que, al mismo
tiempo que dan valor el tejido, le dan consistencia; son como el armazon del edificio que lo sostiene, lo configura, y permite, incluso, cambiarle de ornamentacibn, sin perjuicio de quc el edificio se arruine
o se deteriore.

1. LAS CONSTITUCIO NES PR OYECTO DE FIDELIDAD
Yo no se si la Compania hubiera emprendido la tarea de
redactar un nuevo texto constitucional, si el Concilio Vaticano II
no lo hubiera mandado . De hecho, el Concilio lo mand6 y la
Compania acepto el reto. La historia de la Compania, desde 1967
hasta 1983, es una prueba evidente de su respuesta generosa y entusiasta al mandato conciliar. El Concilio, como sabemos, no se contentt con la llamada, senalo metas , indico criterios y hasta preciso
algunas detalles tecnicos3. La fuerza principal del mandato conciliar estaba en la exigencia de volver a las fuentes de la vida cristiana
y de la inspiracion primigenia de los Institutor.

Fieles a las inspiraciones e intuiciones de los Fundadores
La numero 1. 3 de las Constituciones traduce, a su modo,
este principio del Perfectae Caritatis, lo aplica al quehacer inmediato,
es decir, a la formulacion del texto constitucional y lo mantiene como
norma cara el futuro: Las Hijas de la Caridad.. "se e. /fuerzan por

VATICAN() 11, Perfectue C'aritatis , 2: PABLO VI, Motu proprio Fcclesiae Sanetae (6 .7.1966), Il, I' parte, II, nn. 12-14.
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beber en sus fuentes las inspiraciones e intuiciones de Jos Fundadores, para responder, con fidelidad y disponibilidad siempre renovadas, a las necesidades de su tiempo".
La fidelidad a las inspiraciones e intuiciones de los Fundadores ha lido, segan mi parecer, la preocupaci6n principal del quehacer constitucional, y una de las caracteristicas del texto actual.
Entre los criterion que la Comisi6n de redacci6n se propuso uno
fue el de pacer unas constituciones evangelicas y vicencianas°. Las
actuales Constituciones son el fruto de un gran esfuerzo dirigido a exponer con claridad la identidad de la Hija de la Caridad
hoy.
Algunas preguntas salen al paso:
a) ;,Es que estaba obscurecida la figura de la Hija de la Caridad en la Iglesia? ;Necesitaba la Compania aclarar to que la Hija
de la Caridad era o debia ser teniendo en cuenta el espiritu y los prop6sitos de los Fundadores? Creo que no, sin embargo, ante la nueva
Iglesia que estaba surgiendo del Concilio, ante los nuevos retos que
el mundo iba presentando ya a las Hermanas, convenia resaltar lo
que ellas Bran y to que ellas debian ser a la luz del espiritu, de las
intuiciones y de las inspiraciones de los Fundadores. Habia que hacer
el esfuerzo de actualizaci6n al unisono con toda la Iglesia. La
Compania es un organismo vivo que tiene que aceptar, por una pane,
las leyes del envejecimiento y por otra comprometerse a asumir los
cambios necesarios o convenientes para seguir prestando el mejor
servicio a los pobres.
b) El P. Jamet, Director General, se sinti6 con el deber de
decir a las asambleistas que su labor no era inventar una nueva Comunidad, sino discernir lo que Dios queria hoy de la Compania , Existi6 este peligro de desfigurar la identidad de la Compania? ;,Existi6
el peligro contrario, es decir, que se quedara la Compania atrasada,
y que caminara a remolque de los acontecimientos? Ambos peligros
existieron, aunque me resulta dificil precisar en que medida. En la
Compania de las Hijas de la Caridad sucedia entonces lo que siempre acontece en todo grupo eclesial numeroso y extendido en paises

CONSTITUCIONES, 1975, Introduccidn: La Asa nhlea haciEndose eco de Las Provincias, pidid que el estilo empleado fuese sencillo, conciso. evangelico y vicenciano,
edic. espanola p. 9.
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haber hoy, que tenian una vision atavica de la Compania y que se
aferraban excesivamente al pasado; habia Hermanas muy satisfechas de to que habian sido y de lo que habian hecho y, logicamente,
se preguntaban ;por que cambiar lo que habia dado buenos resultados? Otras, en cambio, se inclinaban a novedades, por to menos,
discutibles. Hoy resulta muy interesante leer las proposiciones mandadas a las Asambleas de 1968/69 y 19745.
La Compania de las Hijas de la Caridad tuvo en su favor:
primero, no haber tenido en su historia quiebras profundas, ni cismas desgarradores, ni interpretaciones extranas de la inspiraci6n de
los Fundadores ni de su actualidad y, segundo, haber tenido al frente
en este tiempo a Superiores muy capaces, con gran autoridad moral
en toda la Compania6.
Lo que se debia poner de relieve era la identidad de la Hija
de la Caridad seg6n el espiritu de los Fundadores, no segdn las disquisiciones de un determinado vicencianista, o con forme a determinadas sensibilidades de atgunas Hermanas, ni asumir sin critica y
como definitiva la imagen eclesial y social, dada hasta ese momento,
por las Hijas de la Caridad, ni seguir con el mismo estilo de vida.
En la Compania de las Hijas de la Caridad, como en casi todas las
grandes Comunidades, existe una fuerza conservadora muy fuerte
y acritica y, at mismo, tiempo un impulso renovador. A ambos perece
prestar atencion.

II. EL QUEHACER CONTEMPLATIVO DE LA HIJA DE LA
CARIDAD
"Dadas a Dios..."
Una Provincia francesa de Hermanas hizo en aquellos anos

5 Como ejemplo tenenlos el postulado de una Provincia en el que se pide que las
Hijas de la Caridad cambien de nombre y propone quc se Ilamen "Hermanas de los
servicios sociales". Otro tema que suscitb cierta inquietud fue el del oficio del Superior General, la participacibn de las Hermanas en la eleccion del mismo. Algunos
aspectos de los votos fueron igualmente objeto de divergencias entre las Hermanas.
6 Puedo citar a todos los Superiores, Superioras y Directores Generates que la
Compania ha tenido hasta ahora. Dos merecen una menci6n especial por et influjo
que tuvieron, sobre todo, at iniciar la obra de las Asambleas: La M. Susana Guillemin y el P. J. Jamct.
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importante en su vida. El resultado fue interesante, porque el 50070
dijo que to mas importante para una Hija de la Caridad era darse
a Dios de verdad, mientras que Para el otro 50% to mas importante
era darse a los pobres de verdad. Todos sabemos el valor relativo
de estas encuestas. Las Asambleas, sobre todo a partir de la de 1974,
movidas por el impulso de la fidelidad a las inspiraciones e intuiciones de los Fundadores, optaron por resaltar dos elementos claves
de la identidad de la Hija de la Caridad: el elemento transcendente
y el inmanente: "Dadas a Dios para el servicio de los pobres "'.
La imagen prevalente de [as Hijas de la Caridad en la Iglesia yen la Sociedad ha sido, y sigue siendo, la de la "religiosa"dada
a los pobres, como opuesta a la "religiosa" de clausura. Debe ser
asi, y no creo que sobre este punto quepa discusibn alguna. Puede,
sin embargo, extraflar que en el texto constitucional de 1983, cuando
el ambiente del mundo es de gran activismo, cuando se busca la eficacia mas que Ia verdad, cuando el secularismo limita o anula las
referencias a Dios, las Constituciones de las Hijas de la Caridad insistan, por fidelidad, en el elemento transcendente de su vida, en su
entrega a Dios , no para quedarse en Dios, ni para gozar de el, como
lo puede hacer una religiosa contemplativa, sino para dar pleno sentido, humano y cristiano, al servicio que presta a los pobres, para
dar autenticidad a su presencia en el mundo.
Las Hermanas siguen atin preocupadas por la propia identidad. Pero no ya para formularla, sino como vivirla, como hacerla
visible y transparence en un mundo en donde se encuentran tantas
ambigiiedades y confusiones. Una de las lineas de accion, dimanada
de la Asamblea General de 1985, es el arraigo en Dios. El clima de
increencia, la permisividad, el materialismo, la sociedad de consumo
impulsan a las Hijas de la Caridad a dar al mundo un testimonio
de su don total a Dios'. Como nota curiosa, les puedo decir que en
las Constituciones, las referencias a Dios, bajo acepciones distintas,
son, poco mas o menos, unas 94, las referencias a Cristo unas 80
y a los pobres unas 75. Me parece significativo este resultado, que,
de seguro, no fue buscado, sino surgido espontaneamente del modo
de proceder y del espiritu que animo el trabajo de las asambleistas
y de las redactoras.

7 Es significativo que [as Constituciones y Estatutos de as Hermanas lleven un titulo
propio como es el de "ENTREGADAS A DIOS PARA EL SERVICIO DE LOS
POI3RLS".
8 Cf. ASAMBLEA GENERAL 1985, Encrucijada, p. 10, edie. espaiiola.
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La insistencia en el elemento transcendente, "dadas a Dios",
ha exigido, como consecuencia inmediata, realzar el quehacer contemplativo de la de la Hija de la Caridad9. En el texto constitucional provisorio de 1974 se decia: "Su trato con Dios suscita y reanima sin cesar su compromiso apostolico con los pobres, de la misma
manera que su servicio alimenta y enriquece su contemplacion ". En
el mismo parrafo se podia leer: "la vida de la Hija de la Caridad
es a la vez oration y servicio, consagracion y servicio, vida fraterna
y servicio". El comtin denominador era el servicio, el resto: trato
con Dios, practica de los consejos evangelicos, vida comunitaria estaban en funcion del servicio10.
En las Constituciones actuales se ha cambiado un canto la
formula: Se parte del servicio: el servicio "alimenta su contemplacion y da sentido a su vida comunitaria, del mismo niodo que su
trato con Dios y su vida comunitaria reaniman sin cesar su compromiso apostolico". Estamos siempre dentro del principio circular de
la espiritualidad vicenciana. En ambos textos se busca el equilibrio
entre el trato con Dios y el servicio.
Esta orientacion hacia la actividad contemplativa ;es una
novedad en la espiritualidad de la Hija de la Caridad? Concedamos
que este modo de expresarse es una novedad en el lenguaje usado
en la Compania hasta los aiios 70. Lo que no entiendo bien es que
se haya querido ver en el use de este lenguaje, y en esta orientacion
del quehacer de la Hija de la Caridad, un acercamiento a la vida
religiosa canonica. No se trata de crear estructuras de vida contemplativa. Se trata de fomentar la actividad contemplativa que, como

9

Por contemplacion entendemos , no un estado de vida contemplativo con estructuras propias para la oration , el recogimiento y separation del mundo. Entendemos
por contemplacion una de [as actividades del hombre . Pablo VI la describio asi: "Es
el esfuerzo por fijar en Dios la mirada y el corazon . Esto es to que nosotros llamamos contemplacion . Ese esfuerzo se convierte en el acto mas alto y pleno del espyrite, el acto que hoy todavia puede y debe coronar la inmensa piramide de la actividad humana " ( Discurso del 7.12.1965). L' I significado mas propio del vocablo contemplacion es fijar la mirada y el coraz6n en las profundidades de Dios, como diria
el Apostol. Contemplar es iantbien observar to que sucede dentro y fucra de uno,
meditarlo, examinarlo, ponderarlo , profundizar en ello, en una palabra , activar las
Ilamadas facultades internal del hombre . El fin no es solo gozar de la contemplacion, enriquecerse personaimente , sino dar la contemplado , como dijo Santo Tomi s
de Aquino: "contemplate aliis tradere".
10 CONSTITUCIONES, 1975, p . 24, edic, espaitola.
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tiempo, la corona.
Calidad de la presencia y servicio
Esta exigencia del quehacer contemplativo es, no solo consecuencia del sentido trascendente del ser de la Hija de la Caridad,
sino tambien como exigencia de la calidad de la presencia de la Hermana y del servicio que presta a los pobres. Nadie duda que las Hermanas son trabajadores hasta la maximo, pero ellas no deben ser
solo brazos que se fatigan, sino tambien cabezas que piensen y corazones que sientan. Elias confiesan con frecuencia que su trabajo no
tiene calidad, que su formaci6n no es suficiente. Estan convencidas
de que su presencia ante los pobres debe ser mas radiante y su servicio en favor de ellos debe ser profesionalmente eficaz, y mas cualificados humana y evangelicamcntc.
Uno de los ndmeros de las Constituciones para mi mas bello,
y me imagino que seria causa de un gozo espiritual para cualquier
mistico, es el numero 1, 7. Merece la pena que lo Ieamos: "Las Hijas
de la Caridad contemplan a Cristo a quien encuentran en el corazon
y en la vida de los pobres, donde su gracia no cesa de actuar para
santificar/os y salvarlos ". Tienen la preocupacion primordial de darles a conocer a Dios, anunciarles a Jesucristo, y decirles que el reino
de los cielos es para el/os" En el siguiente parrafo del mismo numero
se repite la misma idea: "En una mirada defe ven a Cristo en los
Pobres y a los pobres en Cristo, y se esfuerzan por servirle en sus
miembros dolientes con dulzura, compasion, cordialidad, respeto ^v
devocidn ". La pregunta que surge es la siguiente: ;,se pueden poner
en juego los sentimientos mas nobles del coraz6n humano en favor
de los pobres sin la previa contemplacion de la presencia de Dios
en ellos? ;,Se puede ofrecer una presencia cualificada y convincente
sin la riqueza que da la contemplacion?
En distintos puntos de las Constituciones se pide alas Hernianas, de una manera o de otra, el quehacer contemplativo . Casi siempre que hay una referencia a Cristo, a sus palabras y a su comportamiento se les pide la actitud contemplativa: "Del Hijo de Dios aprenden... " "En Cristo con templan para traducirlas en la propia vida, esas
disposiciones que las acercan a los ntds desheredados... " "Conlentplan a Cristo en el anonadamiento de su Encarnacion redentora...11

11 CONSTITUCIONES, 1983, nn . 1,8; 1,10; 2,2, etc.
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Imitation y seguinriento de Cristo
Todos los Fundadores proponen "seguir e imitar a Cristo",
seguir a Cristo "camino", imitar a Cristo "modelo" de todas las
virtudes. No puede ser de otra manera. Algunos teologos de la vida
consagrada distinguen entre seguir e imitar a Cristo . Usan el termino
seguir para acentuar el radicalismo en el seguinriento de Jesus y la
mayor cercania a su persona . Se abandona, a veces, el termino imitar a causa de ciertos prejuicios moralizadores , olvidando las
ensenanzas de San Pablo . San Agustin , en cambio, dijo: "Seguir
es imitar y quien imita sigue ". San Vicente use el mismo lenguaje
de San Agustin . El Perfectae Caritatis armoniza ambas ideas: "Desde
los principios de la Iglesia hubo hombres y mujeres que por la prdctica de los consejos evangelicos se propusieron seguir a Cristo con
mayor libertad e imitarle mds de cerca"12.
Las Constituciones tienen en cuenta esta doble realidad. El
numero 1, 5, parrafo primero, se refiere a la imitation de los rasgos
de Cristo, tal Como to revela la Escritura y los Fundadores descubrieron... El parrafo segundo se refiere al seguinriento : las Hermanas "eligen vivir totalmente los consejos evangelicos para seguirle
mds de cerca y prolongar su mision... "

Cristo Regla de las Hijas de la Caridad
El pensamiento "Cristo Regla " lo expuso San Vicente en
la conferencia a los misioneros del 21 de febrero de 1659. San Vicente
escogio como tema la explication de la maxima evangelica: "Buscad el reino de Dios... Al exponer los motivos dijo: "Si nuestro Senor
nos ha recomendado eso, debemos aceptarlo; el lo quiere, el es la
regla de la Mision; el es que habla y a nosotros nos toca estar atentos a sus palabras entregarnos a su divina rnajestad para ponerlas
en prdctica"'-^. Para San Vicente, segun el P. Dodin, Cristo Regla
de la Mision, no es quedarnos solo con las ensenanzas de Jesus, sino
tener presente la persona de Jesus'4. En Jesus hasta los silencios y

12 PERFECTAE CARITATIS 1.
13 Cito la obra de COSTE, P., San Vicente, Obras completas. La primera cita se
refiere a la edici6n espanola y la que va entre parentesis a la francesa: XI,429 (X11,130).
14 DODIN, A., San Vicente de Paul, pervivencia de un Fundador, CEME, Salamanca, 1972, p. 82-83.
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las omisiones, hasta el no - hacer son tambien virtudes. Jesus dijo a
sus discipulos : Seguidme . Y los discipulos encontraron , no un libro,
sino un maestro.

"Fieles al bautismo... "
Un aspecto destacable es que la Hija de Ia Caridad, al reconocer que Cristo es su Regla, se inspira en to que es comun de todo
cristiano, porque Cristo es para todo cristiano la Regla suprema. Las
Hijas de la Caridad optan por ser Hijas de la Caridad ante todo porque desean ser buenas cristianas15 . Han optado por seguir e imitar
a Cristo en la Compania, precisamente para ser fieles a las exigencias bautismales. Este dato, aunque sea comun y el punto de partida de todas las consagraciones personales a Dios en la Iglesia, no
conviene devaluarlo ni pasarlo por alto. Las razones no son solamente porque coincide con el pensamiento de San Vicente , porque
esta recogido en las Constituciones o es principio indiscutible de la
vida consagrada, sino porque, a partir de este dato, se abre un camino
para situar bien a la Hija de la Caridad dentro de su vocacion cristiana "secular".

Revelado en la Escritura y descubierto por los Fundadores
El Cristo que deben contemplar es el que esta revelado en
la Escritura y descubierto por los Fundadores. Los modos de ver
a Cristo son distintos . Los mismos evangelistas nos ofrecen rasgos
diversos de Jesus. La variedad de los carismas en la Iglesia esta con
frecuencia relacionada con el modo como se contempla a Cristo. El
propio don, unas veces es causa de como se ve a Cristo y otras veces
es una consecuencia de como se ha contemplado a Cristo. El Concilio pide a los religiosos que por ellos " la Iglesia muestre a fieles e
infieles, a Cristo, ya sea entregado a la contemplacion en el monte,
ya sea anunciando el reino de Dios a las turbos, sanando enfermos
y heridos, con virtiendo a los pecadores a la buena conducta, bendiciendo a los ninos y haciendo el bien a todos, siempre obediente a
la voluntad del Padre que le envi6"16. Naturalmente, hacer una u
otra cosa depende del don recibido.
La fuente de la cristologia de la Hija de la Caridad es, pues,
15 IX,749 (X,124).

16 LUMEN GENTIUM 46.
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;.Se excluyen todas las demas lecturas? Ciertamente no, con tal de
que tengan fundamento en la revelacion y las aportaciones se puedan integrar en la vision vicenciana. Lo importante es crear un dinamismo de reflexion, de ahondamiento y de experiencia cristologica.
Vale para este caso lo que el documento Mutuae Relationes enselia:
"El carisma mismo de los Fundadores se revela como una experiencia del Espiritu, segun afirmo Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi
11, transmitida a los propios discfpulos para ser por ellos vivida, custodiada, profundizada y desarrollada constantemente en sintonia con
el Cuerpo de Cristo en crecintiento perenne"t'. Se requiere un serio
discernimiento, porque no todas las "cristologfas" en boga y las consecuencias pastorales que de ellas algunos deducen son compaginables con el descubrimiento que de Cristo hicieron San Vicente y Santa
Luisa. Por otra parte, el carisma fundamental se puede enriquecer
y rejuvenecer con los dones dados por el Espiritu, a cada miembro
del instituto.

Adorador del Padre
Las dos virtudes principales de Cristo son, segun San
Vicente, la "religion para con el Padre y la caridad para con los hotnbres"ts. Las Constituciones de la Congregacion de la Mision formulan este rasgo cristologico de Cristo "atado al Padre" como
"amor y reverencia hacia el Padre "". Las Hermanas, en cambio,
han preferido usar el de Adorador del Padre . No se exactamente las
razones por las que ha preferido esta formulacion. Quiza por la actitud adorante de la Fundadora. Ella destaco en sus meditaciones sobre
la Encarnacion la idea del Cristo Adorador del Padre, empetiado
en buscar su gloria. "El Padre no puede recibir gloria verdadera,
escribio Santa Luisa, sino es por el Hijo. Por esto, el Verbo se hace
hombre, uniendo la humanidad a la divinidad y asi dar a Dios la
gloria que se nterece"20. Quiza, porque las Hermanas redactoras de

n MUTUAE REI.ATIONES, 11, 12. Es tin documento firmado en 1978 por las
Congregaciones Rornanas encargadas , una del Clero y la otra de los Religiosos. El
terra central del documento es dar criterios para que existan buenas relaciones entre
los Obispos y los Religiosos . En este documento se exponen puntos muy interesantes
sobre el carisma de los Institutos de vida consagrada y semejantes.
18 VI, 370 (VI,393).
19 CONSTITUCIONES DE LA CONGREGACION DE LA MISION, art.6.

20 SANTA LUISA de MARILLAC, Correspondencia y escritos, CEME, 1985, E,
98.
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explicaba la profunda sumision de Jesus al Padre.
;.Que entendemos por adorar? La actitud de adoracion es
la que mas cuadra a la criatura con relacion a su Creador. Es reconocer sencillamente que Dios es el creador y que toda criatura, incluso
Jesus, viene de Dios y, como consecuencia, nace la conviccion de
que Dios es el valor absoluto, el todo, y como tal, la criatura se postra de hinojos ante el, es decir, le adora. Santo Tomas de Aquino
escribio que toda alma religiosa, incluso en el orden natural, se define
por dos actitudes fundamentales, propias de la virtud de la religion,
que en el orden sobrenatural quedan elevadas por el espiritu de fe
y por la caridad:
* La fijacion del pensamiento en Dios, que se traduce por
una actitud de adoracion y de reverencia filial;
* y la de orientacion de la voluntad a Dios, que se realiza
en la entrega total a Dios21.
La primera actitud Ileva a la vida de oracion y la segunda
a la consagracion y a la emision de los votos como la mejor expresion de la consagracion a Dios. El voto es uno de los actos mas perfectos de la virtud de la religion.
Los Evangelios, sobre todo el de San Juan, son una fuente
para conocer la actitud de Jesus adorador del Padre. Oigamos lo
que San Vicente dijo sobre el espiritu adorante de Jesus: "El EspIritu de Jesus es un Espiritu de perfecta caridad, Ileno de una estima
maravillosa por la divinidad y de un deseo infinito por de honrarla
dignamente, un conocimiento de las grandezas del Padre, para admirarlas y ensalzarlas; Jesucristo tenia del Padre una estima tan alta
que le rendt"a homenaje en todo to que habia en su sagrada persona
y en todo to que hacia. Todo se to atribuia at Padre. Estaba tan Ileno
de la estima y amor at Padre que no hacia nada por si mismo, ni
por buscar su propia satisfaccion: "Hago siempre to que agrada a
mi Padre". San Vicente se pregunto: ".Hay una estima tan elevada
como la del Hijo, que es igual at Padre, pero que reconoce at Padre
como unico autor y principio de todo bien que hay en el?"22.

21 Cf. COLORADO A., Los consejos evangelicos a la luz de la teologia actual, Ed.
Sigueme, Salamanca, 1965, p . 366-367.
22 XI, 411 (XII, 109).
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el primer acto de la jornada. "Se pondrdn de rodillas, ;para que?
Para adorar a Dios ...Adorar a Dios quiere decir reconocerle como
creador y salvador del mundo y el Senor soberano de Codas las cosas,
reconocer que dependeis de el enteramente en cuanto a! cuerpo y
en cuanto a! alma y decir entonces: "Senor to reconocco como aquel
a quien debe obedecer toda criatura; en cuanto a ml, Senor, me
someto por entero a to divina majestad"23.
Ademas de las consecuencias que dimanan de la contemplacion de Cristo , adorador del Padre, las Constituciones indican otras,
por ejemplo, la de dialogar con el Padre: "Aspiran a vivir en didlogo continuo con Dios, poniendose en sus manos en una actitud
de confianza filial y de sumision a su Pro videncia "24•
Deseo insistir en otra consecuencia que me parece importante. Seg6n San Vicente, todo lo que Cristo es, todo lo que hate,
todo lo que dice, todo lo que le sucede, la vida, la muerte, todo,
absolutamente todo, es por el Padre, a causa del Padre, para el Padre,
porque el Padre asi lo ha querido. Es decir, la adoracion es una actitud que abraza todo la existencia de Cristo y, por tanto, debe abarcar toda la existencia del cristiano. Si todo es por el Padre, todo es
adoracibn al Padre. El verdadero adorador del Padre vive sumergido siempre en el, la dispersion de actividad, los "trozos" de vida
se unen en Dios. Ir a los pobres, tener devocion a los pobres, ..no
es una manera de adorar al Padre? Tuvo razon San Vicente cuando
aseguro a las Hermanas que it a los pobres es otra manera de encontrar a Dios; tratar a los pobres con dulzura, compasion, respeto y
devocion es adorar a Dios. El servicio a los pobres se puede converter en una verdadera liturgia de adoracion a Dios.
La consecuencia mas practica es, sin duda, que la Hija de
la Caridad debe ser profundamente adoradora del Padre, religiosa,
entendiendo este termino en su sentido teolbgico. Sin esa referencia
profunda a Dios, la Hija de la Caridad no existe, no hard presente
a Dios en el ejercicio de la caridad. La experiencia muestra el gran
vacfo que la Hermana siente cuando no gusta de la dependencia filial
de Dios. Con frecuencia es uno de los problemas espirituales mas
serios que presentan, con el riesgo incluso de dejar la Companfa.
El servicio de los pobres no siempre le es suficiente, debido a una

23 IX , 23, 25 (IX, 3,6).

24 CONSTITUCIONES 1983, n. 2,2.
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Servidor del designio de Amor del Padre
El segundo rasgo de la cristologia de la Hija de la Caridad
expuesto en las Constituciones es Cristo Servidor del Designio del
Amor del Padre.
Por Designio del Amor del Padre entendemos el plan que
el tiene para manifestar su amor a todos los hombres. Este Designio
tuvo un momento singular en la historia de la salvacion. Fue el
momento en el que Jesus murio en la Cruz. Desde entonces se puede
decir de verdad: "Dios ha amado tanto at mundo hasta dar a su unigenito para que perezca ninguno de los que creen en el, sino que tengan vida eterna, porque Dios no mando a su Hijo para juzgar at
mundo, sino para que se salve"25.
Tambien entra dentro del Designio del Amor del Padre, el
grito continuo de la Iglesia a la humanidad, a fin de que esta no se
olvide que Dios es amor y que ese amor se encarno y acampo entre
nosotros; para que recuerde que todo proviene del amor del Padre
y que todo Ilegara a la perfeccibn por el amor. Todos seremos juzgados en el amor y por el Amor, segnn el bello pensamiento de San
Juan de la Cruz, recordado todos los dias por las Hermanas en una
de sus oraciones.
Pero ,como Jesus fue Servidor del Designio del Amor del
Padre? San Juan en su evangelio y en sus cartas expone lo que es
el amor del Padre: "Tanto amo Dios at mundo... " y la respuesta
de amor del Hijo: "Nos mno hasta el extremo... "26. Recordemos
la descripcion que del plan de Dios nos hace San Pablo en su carta
a los Efesios, y el proceso de despojo que Jesus acepto hasta morir
por obediencia en la cruz: "No se aferro a su categorla de Dios ...se
despojd de su rango... tomo la condicion de esclavo... obedecio hasta
la muerte y una muerte de cruz"27.
San Vicente se pregunto: ,como es el amor de Jesus? ",,,-Po-

25 in 3,16-17.
26 in 3, 16; 13,1.

27 Ef 1,3-19; FIp 2,5.
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forma en !a que lo hizo?;Oh amor!;Oh amor de mi Salvador!... "
San Vicente se fij6 tambien en c6mo sirvi6 Jesus: "Sus huntillaciones no eran mds que amor; su trabajo era amor; sus sufrintientos
amor; sus oraciones amor; y todas sus operaciones exteriores e interiores no eran mds que actor repetidos de su amor... "2 8.

Hijas de la Caridad Hijas de Dios, Dios es amor
La reflexi6n sobre Cristo servidor del designio del Amor del
Padre me lleva a pensar que, segt n mi parecer, la revelaci6n del amor
de Dios a los pobres es lo mas intimo de la vocaci6n de la Hija de
la Caridad. Entiendo la palabra revelaci6n en el sentido teol6gico,
como cuando decimos que Jesus nos revela al Padre y nos hate ver
y sentir el amor del Padre. La Hija de la Caridad debe revelar a los
pobres que Dios les ama, que les esta amando, precisamente en su
condici6n de pobreza, de hombre marginado, en su soledad, en su
enfermedad, cuando el pobre se siente el deshecho y escoria de la
humanidad. iExtraordinaria tarea y maravillosa misi6n! iTremenda
paradoja!
Estoy convencido de que to mas sustantivo, to mas hondo,
el coraz6n de la vocaci6n de la Hija de la Caridad es amar a Dios,
expresar el amor de Dios, hacer sentir el amor de Dios, revelar el
amor de Dios, hacer amar a Dios. "Todas las comunidades tienden
a amar a Dios, dijo San Vicente a los misioneros, pero cada una la
ama a su manera...los cartujos, los capuchinos... y nosotros, hermanos mios, si tenemos amor, hemos de demostrarlo llevando al pueblo a que ame a Dios y al projimo, a amar a! projimo por Dios Y
a Dios por el projimo. Hemos sido escogidos por Dios como instrumen los de su caridad inmensa y paternal... Por tanto, nuestra vocacion es ir, no a una parroquia o a una diocesis, sino por Coda la tierra,
;para que? Para hacer lo que hizo el Hijo de Dios, que vino a traer
fuego a la tierra para inflatnarla en su amor...Mis queridos hermanos, continua diciendo San Vicente, pensemos un poco en ello si os
parece. Es cierto que he sido enviado, no solo para amar a Dios,
sino para hacerlo amar. No me basta con amar a Dios, si ttti projimo no le ama. He de amar a mi projimo como intagen de Dios
y objeto de su amor y actuar de tal manera que, a su vez, los hom-

28 Xl, 411-412 (XII, 109-110).
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hasta elpunto de entregarpor ellos a la muerte a su tinico Hijo. Esa
es mi obligaciOn "29.
Este texto esta dirigido a los misioneros. Es verdad, pero
encontramos otros semejantes dirigidos a las Hermanas. Cuando San
Vicente explico a las Hermanas en que consistia el espiritu de to
Compania les dijo: "El espiritu de la Compania consiste en amar,
en amar a Dios, en amar a los pobres, en el amor mutuo ";0. Toda
la conferencia del 4 de marzo de 1658 es una Clara exposicion del
pensamiento de San Vicente sobre lo medula de la vocacion de la
Hija de la Caridad.
Conforme a lo que acabo de decir, la formulacion de Ia identidad de la Hija de la Caridad, quiza la mas perfecta, es la que pone
el amor como elemento constitutivo de su ser. "Decir Hija de la caridad es decir Hija de Dios, porque Dios es Caridad "... "Perdereis
lafaina que teneis de ser Hijas de Dios, va que la caridad no es otra
cosa sino Dios, porque Dios es caridad v el que dice Ilijas de la caridad dice Hijas de Dios". Esta idea es constants en San Vicente, la
repite unas ocho veces, siempre que trata de asuntos importantes,
como son la vocacion y la conservacion de la Compania y cuando
alaba a las Hermanas difuntas , porque fueron buenas Hijas de la
Caridad11.
Finalmente, para que la Hija de la Caridad sea servidora del
Designio del Amor de Dios a los hombres, debe cuidar su vida testimonial. No hace mucho, of a un sacerdote secular, que predicaba
a las Hermanas en el dia de la Renovacion de los votos, lo siguiente:
"Cuando la Iglesia ha perdido /a credibilidad de .sus teologos, cuando
han fad/ado las estructuras de gobierno de la Iglesia, cuando han fallado los Obispos, los Sacerdotes, to que sostiene a muchos cristianos en sufe es el testimonio del amor de Dios que ofreccis en la Iglesia
sirviendo a los pobres". Estas palabras del sacerdote me trajo a la
memoria el pasaje evangelico en el que los discipulos de Juan preguntaron a Jesus , eres tt o tenemos que esperar a otros? Sabemos
la respuesta: Cristo dio Como signo de su venida el que los ciegos
ven, los cojos saltan y los sordos oyen y los pobres son evangelizados iY dichoso el que no se escandaliza de mi!
29 . X1, 553 (XII, 262).
30 IX, 1017 (X,461).
i1 IX, 476, 1179 (IX, 568, X,651).
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Cristo evangelizador de los pobres es el Cristo que de alguna
manera prevalece en el Evangelio. La escena de la sinagoga en Cafarnaun es extraordinaria. Jesus, con toda firmeza y de la mancra mas
solemne que las circunstancias le permitieron, afirm6 ante sus paisanos: el Evangelio, la Buena noticia profetizada por Isaias, boy es
realidad: "Hoy se cumple esta escritura que acabdis de oir". Sabemos lo que sucedi6 a causa de esta afirmaci6n tan audaz de Jesus32.

31. La formulaci6n de Cristo evangelizador de los pobres,
como rasgo de la cristologia de las Hijas de la Caridad, apareci6 en
las Constituciones provisionales de 1975. El 8 de diciembre de este
mismo aiio publico Pablo VI la Exhortacion Evangelii Nuntiandi.
En la Exhortaci6n, el Papa reflexiona sobre Cristo Evangelizador,
sobre la evangelizacion y sus contenidos, sobre los medios, destinatarios, agentes y espiritu del evangelizador.
Si leemos atentamente las Constituciones de las Hijas de la
Caridad, descubriremos en ellas bastantes elementos consignados por
el Papa en su Exhortaci6n, aplicados, claro esta, a lo que es la misi6n
propia de la Hija de la Caridad. El numero 1, 11 pone de manifiesto
el fin de la evangelizaci6n de la Hija de la Caridad: "la inquietud
constante de Ilegar a la promocion integral del hombre. Por eso, la
Compaiiia no separa el servicio corporal del espiritual, la obra de
la humanizacion de la de evangelizacion. Une servicio y presencia
recordando al Senor que revela asiel amor del Padre" En el numero
2,9 se habla del amor afectivo y efectivo; de la base indispensable
de toda evangelizacion: la atencion a la persona, a su vida, a las circunstancias sociales y culturales dentro de las cuales vive... La Hija
de la Caridad "tiene el deseo de revelar el Senor a los pobres, les
anuncian el evangelio, explicitamente, cuando es posible, y siempre
a traves de su vida ". Lo bueno es que todo esto surge de la contemplaci6n de Cristo evangelizador de los pobres33.

La unidad de vida
A final de la descripci6n que el numero 1, 4 de las Constitu-

32 Lc 4, 16-21
11 CONSTITUCIONES 1983, nn . 1,7-1,9;1,11; 2,1; 2,9.
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concerniente a la unidad de vida. Otra alusion a la unidad de vida
se encuentra en el ntimero. 2, 1. Existe el peligro de la division interior a causa de la multiplicidad de elementos constitutivos del ser
de la Hija de la Caridad y de los diferentes aspectos que se pueden
contemplar en Cristo. La nueva Instruccion de los votos hace la
misma observacion. For eso,la Instruccion aconseja que los rasgos
de la cristologia de la Hija de la Caridad sean "leidos en profunda
unidad ". La razon es que esa unidad existe entre las rasgos cristologicos. Si Jesus es el evangelizador de los pobres, es porque el es el
perfecto Servidor del Designio de Amor de su Padre. Y si es el perfecto Servidor, es porque su persona toda entera esta centrada en
su Pad?e,es decir, el es el Adorador del Padre.34

IV. I.OS POBRES NUESTROS IIERMANOS
El otro pilar sobre el que descansa en edificio de las Hijas
de la Caridad es el pobre, "el servicio de Cristo en los pobres, sus
herinanos " y los "miran como maestros que les predican con sofa
su presencia y como a sus senores a los que deben amar con ternura
y respetar profundamente"35.
En las Reglas Comunes que explico San Vicente se da una
lista de los pobres a los que las Hermanas deben asistir: servir a Cristo
"en la persona de los pobres, ya como nino, ya corno necesitado,
unas veces corno enfermo y otras como preso. En las aprobadas por
el P. Almcras en 1672, la redaccibn es distinta: servir a Cristo "en
la personas de los pobres, ya sean enferinos, ya nii os, encarcelados
u otros cualesquiera que por rubor no se atreven a manifestar sus
necesidades"36. La enumeracion no es excluyente en ninguno de los
dos textos. Las Hermanas, ya en tiempos de San Vicente, atendian
a los enfermos en los hospitales, a las ninas en las escuelas, a los
galeotes en as carceles, a los soldados en el frente y a los dementes
en las casa de salud'.
Sabemos, sin embargo, que, no obstante el sentido amplio

34 INSTRUCTION SUR LES VOEUX DES FILLES DE LA CHARITE, 1989, p.
20.
35 CONSTITUCIONES 1989, nn. 1,4; 2,1; 2,9.
36 FLORES, P. M., Reglas Comunes de las Hijas de la Caridad siervas de los pobres
enfermos, CEME, Salamanca, 1989, p. 62-63.
37 CONSTITUCIONES 1983, n.1,2.
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no debfan asistir, v.g. no velar a los enfermos. Tampoco podfan atender a las mujeres en sus dolores de parto, "pues esto es inconveniente para vosotras y podrfa daros mil malos pensamientos ". "Ni
tampoco asistir a criaturas de mala fama, pues de ordinario viven
en malos lugares y,•quien sabe si vendrd algun hombre?, pues muchas
veces no siquiera la enfermedad los detiene"38. For otra parte,
puede haber colision entre la obediencia y la asistencia a los pobres.
Si las Caridades han tornado la decision de no admitir ni a los hidropicos, ni a los tuberculosos, ni a los epilepticos, las Hermanas no
tienen "que recibirlos por muchas quejas que os puedan presentar.
Por consiguiente, no hay que hater nunca la caridad en contra de
la obediencia"39. Un estudio atento de lo que dijo San Vicente, de
las razones y circunstancias en las que las Hermanas trabajaban, nos
permitirfa concluir que estas prohibiciones no Bran tan absolutas
como pueden aparecer a un lector superficial.
Las Constituciones actuales de las Hijas de la Caridad no
excluyen pobreza alguna. For consiguiente, las Hermanas deben estar
dispuestas a servir a todos los pobres. Si en las Constituciones provisorias de 1968-69 afloraba todavia la mentalidad excesivamente centrada en las obras, en las actuales, tal mentalidad ha desaparecido.
Las obras no se justifican por si mismas. Son los pobres los que justifican las obras. En el nimero 1, 8 de las Constituciones se establece: "Del hijo de Dios aprenden las Hijas de la Caridad que no
hay miseria a/guna que puedan consi(Jerar como extrana a ellos....
Multiples son la forma de pobreza, multiples tambien las fortnas de
servicio... " El lexico anadido al texto constitucional explica lo que
se entiende por pobres`30. La Companfa esta para servir a los pobres,
a los verdaderamente pobres, con la tendencia a huscar a los mas
pobres y Inds abandonados".
,,,Que nos dicen las Constituciones sobre los pobres? Hoy se
habla sobre los pobres en todos los campos, se trata de ellos en la
teologia y en la politica. Es mucho, aunque nunca lo suficiente, lo
que se hace por ellos en los prograrnas cornunales, nacionales e inter38 IX, 1196- 1197 (X, 683).
39 IX, 921 -922 (X, 339).
40 En el lexico se dice: "Las Asambleas Generates de las Hijas de la Caridad han
optado por mantener el empleo de la palabra "pobre" porque liene /a ventaja de
especzficar la cualidad fundamental de aquellos que constitu yen la finalidad de nuesira vocation y porque es tin termino gencrico que comprende codas las formas de
pobreza" . (Madre Guillemin, 2.2.1968).
41 CONSTITUCION ES 1983, n. 1.8.
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preocupaciones de todos, aunque por razones muy distintas. En algunos existe la utopica esperanza de que la pobreza va a desaparecer
de la faz de la tierra, pero no se sabe cuando. Otros, mas realistas,
se fijan en las palabras del Senor: siempre habrd pobres entre vosotros. En este momento, lo que nos interesa a nosotros es saber lo
que las Constituciones de las Hijas de la Caridad dicen sobre los
pobres:
I °. El pobre es, ante todo, una persona . Servir a Cristo en
la persona de los pobres. La Hija de la Caridad se inquieta por Ilegar a la promocion integral del hombre 42. El primer paso que la
Hija de la Caridad debe dar Para evangelizar a los pobres es atender
a la persona, a su vida, a las realidades socioculturales que la
rodean43.
El pobre exige que se le respete. La Hija de la Caridad, por
respeto al pobre, le escucha y Ic ayuda a tomar conciencia de su dignidad. Elias son voz de los que "no tienen la posibilidad de hacerse
oir' 44.
El respeto a la persona obliga a la Hermana a prestar los
servicios profesionales, de tal modo que acierte a "humanizar la lecnica, haciendo de ella vehiculo de la ternura de Cristo "'.
2°. Los pobres son hijos de Dios, hermanos y hermanas.
Las Hijas de la Caridad "reconocen en los sufren, en los que ven
lesionados en su dignidad, en sus derechos a hijos de Dios, hernanos y hermanas de quienes se han hecho solidarios". "Revelan a
sus hernnrnos el Arnor de Dios por el mundo'146.
Quizfi, a aiguien pueda extranar que la idea de la fraternidad sea referida a los pobres. Se puso en el texto constitucional con
la intencion expresa de evitar posibles maternalismos y, sobre todo,
para evitar la mentalidad de dominio y de actuar como amos de los
pobres, cuando son ellos los verdaderos amos.
3°. Los pobres representan a Cristo. Se identifican con
Cristo, son sacramento de Cristo. Las Hijas de la Caridad Ics miran

d3
as
45
46

CONSTITUCIONES
CONSTITUCIONES
CONSTITUCIONES
CONSTITUCIONES

1983, n. 2,9.
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- 814 a la luz de la fe, y les asisten con amor. Elias ven a Cristo en el corazon y en la vida de los pobres y a los pobres en Cristo, e intentan
tratarles con dulzura , compasion , cordialidad , respeto y devocion47.
4°. Los pobres son un panto de referencia:
* Para la practica de las virtudes: la humildad les Ileva a
estar cercanas de los pobres, la sencillez les exige transparencia en
su comportamiento ante los pobres y la caridad les apremia a que
toda persona realice su vocacion. Cualquiera que sea el servicio quc
ofrezca, la Hermana se debe mantener en actitud de sierva, humilde,
sencilla, caritativa y desinteresada` 8.
* Para la consagracion y los votos. La consagracion y la
practica de los consejos evangelicos , la emision de los votos tienen
sentido pleno en el servicio a Cristo en los pobres. El voto del servicio at pobre constituye la trama de toda la vida de la Hija de la
Caridad4'.
* Para la celebracion de la Eucaristia . Las Hermanas Ilevan a la Eucaristia "los gozos v la esperanzas„ las tristezas v angustias de Coda la humanidad"50.
* Para la practica de las ascesis . Por las ascesis las Hermanas se acercan mas a los que sufren.
* Para los contenidos de la oracion . En la oracion las Hermanas presentan la vida y las necesidades de los pobres.
* Para el esmero en la formacion . El ser sierva de los pobres
exige a la Hija de la Caridad una buena formacion , inicial y permanente en todos los sentidos: formacion humana, espiritual, apostolica, vicenciana y profesionalsl.
5°. Los pobres las incitan a que les busquen, a que sean
audaces, a que se lancen por los caminos del mundo con la audacia
de los apostoles y como to hizo San Vicente que, "desde los orrgenes lanzo a sus hijas por los caminos del mundo ". Los pobres las

47 CONSTITUCIONES
48 CONSTITUCIONES
49 CONSTITUCIONES
50 CONSTITUCIONES
51 CONSTITUC IONES

1983, nn .1,7; 2,1; 2,2.
1983, nn.2,9.
1983, nn, 2,4; 2 , 6-2,9.
1983, n. 2,12.
1983, nn . 3,4; 3,12.
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6°. Los pobres son los maestros y senores.
* En la escuela de los pobres las Hermanas aprenden lo que
es el mundo. En el rostro de los pobres se pueden ver y descifrar
los pecados del mundo; los pobres son como libros abiertos, aunque ellos apenas pueden o sepan hablar53.
* Ellos permiten ver el grado de la sensihilidad cristiana
y vicenciana de las Hermana por los pobres. Por cllos la Hija de
la Caridad puede constatar como es su prescncia cntre los pobres.
* Los pobres, su situacion, lo que dicen, lo que piden, sus
necesidades, sus sufrimientos son el criterio de discernimiento a la
hora de tomar opciones por parte de las hernianas54.
* Los biencs do la Compania se deben administrar como
patrinionio de los pobres".

Termino comunicandoles una experiencia: Mas de una Hermana me ha dicho: Vds., los Padres, usan mucho la palabra pobre,
idcalizan a los pobres. No obstante que hablan mucho de los pobres,
que saben mucho de las pobrezas en el mundo, dan la impresion,
si no todos, si algunos, de que no conocen a los pobres, parece que
estdn lejanos de ellos. Teorizan y dicen cosas bellas sobre ellos, pero
;.que dirian los ancianos de las Residencias, los pobres de los Hospitales, las ninas de los Colegios, los drogadictos, los campesinos, si
oyesen lo que nos dicen sobre ellos? Muchos no se sentirian aludidos. Otros se preguntarian, pero ;somos nosotros esos pobres?
Muchos ancianos no se consideran pobres, no tienen conciencia de
ello, porque pagan sus pensiones. Nosotros somos los que les encerramos dentro de la categoria nefanda de los pobres. Las razones
que podemos nosotros alegar: la soledad, la marginacion, ]as estructuras de pobreza en las que viven, la falta de Collura no siempre resul-

52 CONSTITUCIONES 1983, n.2,10.
5l CONSTITUCIONES 1983, n.2,1.
54 CONSTITUCIONES 1983 nn . 1,8; 2,21; 2,25.
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Nosotras, me dijo la Hermana, usamos ahora poco la palabra pobre,
decimos ancianos, ninos, enfermos.
Confieso que cuando me han hecho estas reflexiones, he sentido un poco de verguenza. A una Hermana me atrevi a pedirle un
consejo: , que me aconseja? ;que aconsejaria Vd. a los Padres que
les predican los Ejercicios? No me dio una respuesta precisa . En cambio, me sugirio esta idea: ;no tree que entre Vds., los Padres, y nosotras, las Hermanas, debemos reflexionar sobre el use que hacemos
de la palabra POBRE.?

Miguel PEREZ FLORES, C.M.
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PRINCIPIOS DE GOBIERNO
DE VA COMPANIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD

Me es imposible comentar todos los numeros de las Constituciones que se refieren a los principios de gobierno de la Compania
de las Hijas de la Caridad. He seleccionado, por tanto, aquellos
PRINCIPIOS que considero IMPORTANTES. Ademas de la importancia, tambien he tenido en cuenta to poco que de ellos se ha escrito,
at menos de una manera sistcmatica.

Lo pastoral y to juridico
Antes de entrar en el tema, permitanme unas breves observaciones nacidas de la experiencia. Cuando se respetan las instituciones y se sabe aprovechar bien to que ellas ofrecen, ordinariamente se
logran los fines que se pretende; cuando no se respetan, se crean situaciones confusas. A veces se apela a las razones pastorales para salirse
del cause juridico o canonico. Naturalmente, habra casos en los que
sea bueno seguir unicamente criterios pastorales. Sabemos que la ley
suprema en la Iglesia es la "salvacion de las almas ". En todo ordenamiento juridico existe la dispensa. Un gobierno es bueno porque
ayuda a cumplir to establecido, pero es tambien bueno si sabe dispensar de las leyes oportunamente. Lo normal es que to juridico sea
un buen apoyo de to pastoral y que to pastoral se sostenga en las normas dadas para todos. Todo Superior debe tener presente tambien
la equidad canonica que , como dijo muy bien Pablo Vl, es una forma
de practicar la caridad. Sin equidad canonica dificilmente se aplican
bien los principios generates y las normal concretas de gobierno.

De la piramide at circulo
La piramide es el simbolo del gobierno vertical y centralizado, mientras que el circulo es el simbolo del gobierno en el que
todos intervienen, a tenor de la establecido, bien dando el parecer
o dando el voto, bien aconsejando o decidiendo.
En la Compania de las I Iijas de la Caridad se han dado cambios profundos en las estructuras de gobierno. Sin adentrarme mucho
en la historia, sabemos que en la Compania de las Hijas de la Cari-
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a su vida y a su apostolado hasta las Asamblea de 19681. La unica
Asamblea que existia era para la eleccion de la Superiora General
y de las Asistentas Generates. Para los otros asuntos, el Superior
General, la Madre General con el Consejo General Bran los 6nicos
que decidian. El derecho propio de la Compania carecia totahnente
de normas que sirvieran de cauce para la participacion en el gobierno
de la misma.
Lo dicho es suficiente para tomar conciencia de los cambios
que se han dado en las figuras de gobierno de la Compania. Las Constituciones de 1954 dieron un paso mas, pero poco significativo. Los
principios de gobierno que en estas Constituciones se establecieron
fueron el de la autoridad de jurisdicci6n y domestica y su universalidad y el de la exencion . Hoy la enumeracion y enunciacion van por
caminos totalmente diversos, mas amplios, mas ricos de contenido
y mas pastorales.

ZC6mo la Compania quiere ser gobernada?
Las Constituciones actuates, at establecer unos principios de
gobierno, indican claramente como ]as Hijas de la Caridad quieren
ser gobernadas. Los n6meros 3,23-3,26 de las Constituciones, con
los respectivos Estatutos, contienen varias formulaciones de los principios de gobierno. Es necesario desmenuzar las redacciones para
saber cuantos y cuales son esos principios. El analisis que yo he hecho
me permite enumerar at menos los siguientes:
1. Elprincipio teologico : " toda autoridad constituida en la
Iglesia procede de Dios" (3,23).
2. Elprincipio de lafuncionalidad: "...los poderes que Ies
han confiado se ordenan at cumplimiento de la mision...a estimular

I CONGREGACION de RELIGIOSOS, Decreto del 10 de febrero de 1967. El P.
General y el Consejo General de la Compania pidieron: "que la proxinta Asamblea
General ordinaria, despucts de haber hecho las elecciones pre vistas, pueda, adentds,
deliberar los asunlos de la Cornpaitia y en especial sobre las reformas exigidas por
los tiempos actuales e introducer los camhios oportunos en /as Constituciones.... ..
Sc pide la celebracion de asambleas en todos los niveles, domestico, provincial, general y quienes tienen voz pasiva. Se concede todo lo que se pide y el Dicasterio romano
ruega que en la proxima Asamblea se irate de todo esto y se precise el ni mero de
los que pueden asistir en el futuro a las asambleas, cf. GENESIS de la Contpagnie,
11, 1I.
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miembros" (3,24).
3. El principio de la unidad en la diversidud: "...trabajan
por conserver la unidad dentro del respeto a las diversidades " (3,24).
4. El principio de la autoridad como servicio : "... la autoridad en la Compania se ejerce como servicio " (3,25).
5. El principio de la responsabilidad en las decisiones: " la
autoridad es responsable de las decisiones despues de haber buscado
en comun la voluntad de Dios" (3,25).
6. El principio de la cercanfa a las personas: "Debe estar
cerca a las personas para conocer su vida, poder escuchar con
ellas...buscar los medios.." (3,25).
7. El principio de la mutua confianza : "La con fianza mutua
es bysica en las relaciones de gobierno..." (3,25)
8. El principio de participacion: "Toda Hermana tiene el
derecho y el deber de participar en el gobierno..." (3,26).
9. El principio de la temporalidad de los cargos : " En esta
misma optica , cualquier cargo en la Compania se considera como
un servicio temporal ..." (3,26).
10. El principio de la subsidiariedad: "La participacion efectiva en las responsabilidades implica colaboracion y ejercicios de
poderes adecuados...." (3,26).
No son los unicos principios, ni el enunciado debe ser necesariamente como yo lo he hecho. La lectura atenta de todas las Constituciones permitiry enunciar otros principios y dc otra manera, por
ejemplo, el derecho a la information , al menos reciproca. Tampoco
se han considerar como los principios de gobierno exclusivos. Las
Constituciones no tienen por que decirlo todo. El legislador ha escogido los que considero necesarios o convenientes. Mi reflexion, como
dije antes, se limitary a algunos, no a todos y me cenire principalmente a dos aspectos: comentar el principio y ver como se ha aplicado en el texto constitutional. Existe otro tercer aspecto, como se
estan cumpliendo , pero este tercer aspecto me parece mys propio para
el posible diylogo al final de mi charla.
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reconoce que toda autoridad constituida en la Iglesia procede de
Dios" (3,23).
Este principio, tal Como aparece en el texto, es una conclusion teologica: en la Iglesia, la autoridad viene de Dios, no viene
del pueblo, como se afirma en las constituciones laicas civiles. Se
cita un pasaje del evangelio de San Juan2 como apoyo de la afirInacion.
;A que se refiere este principio? eCual es su ambito? ;.Se
refiere tinicamente a la autoridad de la Iglesia, ejercida por fa jerarquia eclesial o se refiere a la autoridad que los propios Superiores
ejercen en la Compania?
* La aplicacion que hace de acatar la autoridad del Papa,
de obedecerle filialmente, de aceptar sus ensenanzas y responder
a sus Ilamadas, parece indicar que el principio de gobierno aqui
formulado se refiere a las relaciones de la Compariia con la Iglesia; es un principio que podiamos formular como principio de
comunion con la Iglesia. Ciertamente, esto se ha querido dccir:
el gobierno en la Compariia debe estar en comunion con la Iglesia, y por eso, debe acatar la autoridad del Papa como servidor
de Ia unidad eclesial . La importancia de este principio es evidente, dada la facilidad con que se critica la autoridad magisterial del Papa. Los Directores tienen la mision de orientar a las
Hermanas a tenor del Estatuto 46: El Director "comunica a /as
Hermanas y les explica, si es necesario, los documentos gjicia/es
de la Iglesia... "
* Pero, a mi modo de entender, se ha querido decir algo
mas, se ha querido decir:
a) quc la autoridad de la Compatiia es una autoridad constituida en la 1glesia v, por Canto, viene tainbien de Dios.
;Se puede aplicar a la autoridad de una comunidad lo que
se dice de la autoridad de la Iglesia? Alguien ha dicho que no, que
la autoridad de una comunidad, surge de la comunidad y es para

2 Cf. in 19,11. Parece que no todos los comentaristas de San Juan estin conformes
en que este texto pruebc que toda la autoridad viene de Dios. Otros, en camhio, lo
admiten, cf. MATEOS- BERRETO., El evangelic de San Juan, andlisi.c lin,curstico
y comentario exegEtico , Edic. Cristiandad. Madrid, 1979, p. 793.
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en las comunidades aprobadas por Ia Iglesia, los Superiores gohiernan a sus subditos en nombre de ella, y, por tanto, teologicamente
hablando, es una autoridad eclesial, jerarquica, recibida de Ia
Iglesia° . La conclusion principal es que Ia autoridad en Ia Compania
vicne de Dios. Se sigue el esqucma clasico: Dios - Cristo - R.Pontifice - Superiores.
Varios argumentos se pueden aducir para confirmar el sentido eclesial de Ia autoridad en Ia Compania de las Hijas de Ia
Caridad. Me basta con citar el Mutuae Relationes en donde se
dice: La autoridad de los Superiores "proviene del Espiritu del
.Senor en conexion con la sagrada Jerargut'a que ha erigido canonicamente el instituto y ha aprobado autenticamente su mision espec/ffica "5.
Interesa conocer el alcance practico de estos principios ;Que
alcancen prfictico tienen?
1 °. La comunidn eclesial , a nivel por lo menos de pureza
en Ia fe y do criterion de comportamiento.
2°. El sentido leologal de Ia autoridad con lo que supone
para el quc manda corno para el que obedece6.
3°. El contenido pastoral de Ia autoridad como prolongacion de Ia autoridad de Cristo en su triple funcion:
* funcion de magisterio , lo que lleva a ver a los Superiores
como maestros de espiritu de su comunidad;
* funcion de santificacion, animando a que sus hermanos
vivan plenamente los dunes recibidos de Dios.

I GUrIERREZ , L., Renovacion doctrinal y prdctica de la obediencia retigiosa, CIaretianum, 1971, pp. 159-160.

a SEBAS I IAN, F., Renovacion conciliar de la vida retigiosa, Desclee de Brouwer,
Bilbao, 1968, p. 238.
` MUTUAF RELATIONES (23.4.1878) publicado el 14 de mayo de 1978 por las
Congregaciones Romanas del Clero y de los Religiosos.
6 Cf. PERFECTAE CARITATIS 14; CONSTITUCIONES, 1983, n . 2,8; INSIRUCTION SUR LES VOLUX DES I•ILLES I)E LA CHARITE, 1989, p. 90.
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logren los fines para los que ha sido creadas'.
Todo esto entra perfectamente dentro del concepto teologico de gobierno, es decir, hacer, por todos los medios que las personas alcancen las metas que se han propuesto y las instituciones
funcionen con la maxima eficacia para ayudar a las personas. Cuando
en lugar del termino gobernar sc usan otros, v.g.: animar, no hay
significa que haya sustanciales, porquc gobernar, Bien entendido el
concepto, supone necesariamente la animation. El cambio de terminologia no es muchas veces otra cosa que limpiar los conceptos
de la escoria que con el tiempo han ido acumulando.
b) Tambien se ha querido exponer el valor espiritual y las
consecuencias practicas que lleva consigo el origen divino de la autoridad . Sin ese fondo, dificilmente admitiriamos lo que tan bellarnente
dijo la Madre Guillemin de las Superioras : "El oficio de la /fer nana
Sirviente es unir la Comunidad con Dios. Esto es lo propio del oficio, el resto cos accesorio ". En las Constituciones se pide a las Hermanas que vean al Superior General como representante de Dios;
a la Madre General se la ruega a que nianifieste a todas las Hermanas el amor con Dios las ama y a todas las Hermanas se [as manda
que obedezcan animadas por la fe.

;.Nada nuevo? Esto se predicaba y se leia. Cierto, pero ahora
es, ademas, norma. Esta es la novedad9.
Los conflictos entre la autoridad y los micmbros dc la comunidad no se pueden evitar, pero la experiencia dicta que, cuando en
el planteamiento de las cuestiones en discusion o litigio se pierde de
vista el sent ido religiose del problema, se cae irremediablemente en
la dialectica de los intereses o se sufre la fuerza juridica o social de
Ia autoridad o se cierran en el empecinamiento el que manda y el
que debe obedecer. No hay una solution correcta, ni desde el punto
de vista de la autoridad, ni de la obediencia. Fatalmente habra victimas y alguna de las partes quedara herida. Cuando se sale del marco
dentro del cual el problema se debe plantear y resolver, no hay solucion aceptahle.

MUTUAL: RELATiONI=S 13.
GUILLL• MIN, S., Instructions aux Soeurs Servantes I, 1963-1968, p. 20.
`u CONSTITUCIONES, 1983, NN . 2,8; 3,27; 3, 29 ; ('OI)IGO de DERECHO
CANONICO, cc . 618, 619.
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(3,24).
Este principio esta unido con el principio de Ia funcionalidad, es decir: "Los Superiores sahen que los poderes que les ha sido
conferidos se ordenan al cumplimiento de la misi6n de la Compania
v procurar la forinaci6n v el bien de sus ntiembros". A continuaciun se enuncia el principio de la unidad en Ia diversidad . Se justifica este principio y el de la funcionalidad or la mayor eficacia en
el apostolado y la mayor vitalidad en la Compania. Es mas, se saran
algunas consecuencias, como son: la diversidad en las actividades,
en el estilo de vida, en las diferentes opciones, siempre en funcion
dcl servicio de Cristo a los pobres y conforme al espiritu de la vocaci6n,
Las diversidades han existido siempre en la Compania, no
me refiero solo a las obras, porque es evidente, lino at estilo de vida.
La creacion de tradiciones distintas en las diversas provincias es, a
mi parecer, algo normal. La uniformidad absoluta, por mucho que
se quiera, no es posible, ni es humana.
El influjo que [as culturas distintas , las obras distintas, las
mentalidades distintas de los Superiores han tenido en dar origen
a diversidades en el estilo de vida es un tema interesante , pero lo
dcjo a un [ado . Me centro en el principio de unidad en la diversiclad.
a) La tarea de conservar la unidad es, en primer lugar, de
la Superiora General y del Consejo General. Sobre la tarea de la
Superiora General el numero 3,29 dice: "En aclitud de servicio,
vela porque se mantenga en la Compania la unidad dentro de la
fidelidad al espiritu propio... ". Esta disposicion se completa con
lo que establece el Estatuto 18: "Con elfin de mantener y garantizar la unidad de espiritu en la formacion de las Ilijas de la Caridad, la Superiora General v su Consejo dun principios de orientation a las Provincias".
b) En segundo lugar, segun el numero 3,45 de las Constituciones, es tarea de la Hermana Sirviente: "La Hermana Sirviente
anima y dirige la comunidad, ntanteniendo su cohesion". En las
Directivas de la Hermana Sirviente se dicen cosas muy bellas sobre
su mision de crear, conservar y garantizar la unidad en el ambito
de la comunidad local:

- 824 * "La autoridad que se le confiere tiene como finalidad edificar constantemente , en la unidad y en la finelidad a la vocacion
de sierva de Cristo en los pobres, esa celula de la Iglesia que es la
cornunidad local"
* "La Hermana Sirviente vive su servicio con una inquie-

tud de cohesion. Suscitando la unidad de la vida comunitaria con
miras a la Mision y avudando a cada una de las Her nanas a que
realice la unidad de su propia vida".
* "La union profunda de la Comunidad realiza en la fe,
en torno a la persona de Cristo, que llama a todas v a cada una a
una misma vocacion y las envr"a a una misma mision -10.
Las demos figuras de gobierno, ordinario y extraordinario,
tienen tambien la mision de lograr y mantener la unidad, aunque
en los textos constitucionales o estatutarios no se haga explicita mencion de ella. Se hacen en otros, g.v.: las Directivas de la Visitadora
de 1985 ]a consideran como guardiana de la unidad "La Co,npania
de las Hijas de la Caridad vive su unidad en la diversidad de las regiones del mundo en donde se halla implantada. La guardiana de esta
unidad dewro de cada una de las Provincias es la Visitadora.. "11.
Las Directivas del Director le encargan el quehacer de cuidar la unidad dentro del Consejo Provincial12. El canon 631 dice que las
Asambleas deben ser "un verdadero signo de unidad en la caridad ".
El Codigo ha recuperado el primer sentido que tuvieron los Capitulos de las Ordenes: ser signos de union y caridad. Despues se celebraron para "unir a los dispersos" y finalmente para tratar asuntos
de interes comlin en "unidad v caridad".
;De que unidad y de que diversidades se trata? La dificultad esta en saber de que unidad se trata, en donde esta la unidad
tan deseada, y en discernir ]as diversidades que potencian la vocacion y no crean laceraciones en la unidad.

Unidad de espiritu
Se trata de la unidad de espiritu , de la unidad de corazones,
de la unidad de fines. Sin esta unidad profunda no se puede hablar
1° DIRECTIVAS de la HERMANA SIRVIENTE, 1981, p. 3,9,11.
11 DIRECTIVAS de la VISITADORA. 1985, p. I.
12 DIRECTORIO PARA LOS DIRECTORES, 1985, n. 15.

- 825 de otras unidades. Las Constituciones de 1970 decian que la unidad
de la Hijas de la Caridad consiste sobre todo en la unidad de espiritu en todo el mundo"13. Las Constitucions siguientcs (1975-1983)
hablan de la unidad en la diversidad.
Lo principal es la unidad interna , primero de las personas,
como se hace notar en las Directivas de la Hermana Sirviente y despues la unidad de in comunidad , la unidad de corazones, manifestado en el amor mutuo, en el mutuo perdon, en la mutua disponibilidad. El canon 602 manda que todos "los miembros se unan en
Cristo como una farnilia peculiar... Por la comunion fraterna, enraizada y fundamentada en la caridad, los miembros han de ser ejemplo de la reconciliacion universal en Cristo ". Y el canon 619 manda
a los Superiores que "en union con los miembros que se le encomiendan deben procurar edificar una comunidad fraterna en Cristo,
en la que, por encima de todo se ame y se husque a Dios". La unidad descada por Jesus para que el mundo crea que el fue el enviado,
radica aqui, en la unidad del amor.

Unidad institucional
;.Es suficiente en una comunidad la unidad dc espiritu, la
unidad del amor? La Compaflia es una comunidad dentro de la Iglesia, es una realidad social y es una comunidad apostolica, extendida
por muchas partes del mundo, en diversas culturas, etc. ;Como se
puede decir que es una Compatiia, una Provincia, una Comunidad
local? En otros tcrminos, dchen existir signos claros de unidad externos, fruto de la unidad interior, pero visibles, convincentcs. Debe
existir tambien la unidad corno institucion. Indico algunos criterios
para juzgar si existe la unidad que yo Ilamo institucional:
* La unidad de gobierno.
* La unidad de fines en todos los niveles.
* La unidad de instituciones fundamentales.
* La unidad en los derechos y obligaciones.
* La carencia de "polarizaciones".

Unidad en el estilo de vida
;Y que decir de la unidad en el estilo de vida ? Historicamente, creo, el estilo de vida era el que daba no solo la unidad, sino

13 CONSTiTUC1ON1?S. 1970, art. 115.
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la uniformidad a toda la Compania en todo el mundo : los consuetudinarios contenias las normal prficticas y las Casa-Madre y las
Casas Provinciales eran los modelo de todas las demas.
No resulta facil precisar la unidad en el estilo de vida. Es
evidente que no puede haber una comprension del voto de pobreza
sustancialmente distinto en las distintas Provincias, aunque se admita
quc la practica de la pobreza asuma modos y maneras distintas, por
razon, no solo de [as personas, sino de las obras, de los lugares, de
la situation de las Casas y de la Provincias. Si no se quiere Ilegar
a la uniformidad a ultranza, se debe admitir diversidades, estando
siempre alerta, en actitud de discernimiento sincero. El Estatuto 52:
"Con elfin de llevar a cabo una colaboracion mds ejectiva v favorecer la unidad en la action, las Visitadoras de las distintas Provincias de tin rnismo pals se reunen con cierta periocidad para tratar
asuntos de interes comun ". A continuation se anade: "Es de desear
que se establezca una coordination en el piano interprovincial, en
conexion con el Consejo General, o bien por iniciativa suva, para
estudiar cuestiones que puedan repercutir en la vocation especrfica
de la Hija de la Caridad". Este Estatuto hace referencia al numero
3, 24, en donde se enuncia el principio de la unidad en la diversidad.
Es, pees, un Estatuto que completa el texto constitutional.

Las diversidades
Como dije antes, las diversidades estan admitidas y las razones en las que se apoya la admision son validas: la eficacia apostolica y la mayor vitalidad de la Compania. Se da la posibilidad de
hacer opciones diferentes. Naturalmente, para quc estas diversidades no rompan la unidad deben estar motivadas por el servicio a los
pobres y segtin el espiritu de la vocation.
Las diversidades que han existido y existen en la Compania
eran o son diversidades naturales, por Ilamarlas de alguna manera.
El principio que prevalecia era el dc la uniformidad. Ahora, con la
proclamation del principio de la unidad en la diversidad, el criterio
de gobierno es totalmente distinto.
La dificultad esta, como siempre sucede, en la aplicacion,
sobre todo cuando los casos que se presentan son casos fronterizos
y los criterion para saber de to que se puede o no se puede no son
faciles de precisar. Se necesita, adcmas de los criterios indicados en
el ntimero 3, 24 de las Constituciones, tin discernimiento sereno y

- 827 valiente. No hace mucho una persona me dijo, en un tono exagerado, sin duda, que en su nation ya no existian las Hijas de la Caridad. ;Como! - le dije - Alli hay una Visitadora, alli hay un Director,
alli hay Hermanas. Es verdad - me respondio -, pero no se ven. Alli
or razon de servir a los pobres, han dejado las obras comunes; por
rar.on de un mayor movilidad, viven dispersal, alli por razon de una
insertion en el mundo visten como seglares. Alli, las Hijas de la Caridad, sin intentarlo, se han convertido en un Instituto secular o la
Orden de las Virgenes, la forma de mujeres consagradas recuperada
en el nuevo C6digo'4. Exageraba, pero hacia ver la necesidad de un
discernimiento serio y valientc.
Para aplicar el principio de la diversidad, siempre dificil, es
conveniente tener bien claro lo siguiente:
1 °. La integration de la vocacion personal en la vocation
comunitaria. Se ha optado por vivir la propia vocacion en una Comunidad que tiene sus fines, su patrimonio espiritual y sus leyes. Este
punto es importance . La experiencia dice que, algunas veces, no digo
siempre, en las opciones personales dirigidas al servicio de los pobres
hay un problema de fondo y es que la persona no esta integrada en
la comunidad por las razones que scan, incluso por razones validas.
i.Cual es el grado de pertenencia de la Hermana con la Comunidad?
Frecuentemente no se puede resolver bien la cuestion de la diversidad en la unidad, si no es clara y convincente la pertenencia de las
personas a la Comunidad. Los problemas centrados dentro del Ilamado binomio persona-comunidad, no se aclaran si la pertenencia
es discutible.
2°. El aspecto comunitario de las opciones aunque surjan
por una inicialiva personal . No se puede admitir el principio de favorecer las iniciativas personales, si estas no se integran en el proyecto
comunitario apostolico o de vida fraterna en comtin. La responsabilidad es de todos. Sabemos que han fracasado iniciativas por insensihilidad de la Comunidad, por conservadurismo de los Supcriores,
por miedo al ries go, cuando la persona que ofrecia la iniciativa era
creible. Sabemos que han fracasado iniciativas por impaciencia e
intemperancia de los que las presentaban, por no haber sabido crear
en torno a ellas una atmosfera de credibilidad. Estos casos se deben
las normal del discernimiento sobre los carismas, a la lot de la doctrina de San Pablo y de San Pedro. El nl mero 3, 15 enuncia otro

14 CODIGO DE DI.RECHO CANONICO, 1983, c. 603,2.

- 828 principio de gobierno muy importante: el de la mutua confianza.
Este principio debe estar en la base de todo gobierno, pero de una
manera especial es otro punto de partida para aplicar bien el principio de la unidad en la diversidad.

TERCER PRINCIPIO : " Toda Hermana tiene el derecho y el deber
de participar en el gobierno segun las modalidades indicadas en las
Constituciones " (3,26).
Hoy a todos nos parece normal el que todos los miembros
de la Comunidad participen de alguna manera en la marcha de la
misma. La Comunidad es de todos, de todos depende, no obstante
la responsabilidad especial de los Superiores. Historicamente, sobre
todo a partir de las Comunidades de los clerigos regulares, cuando
el centralismo llegb al maximo, la participacion era nula o casi nula
en el gobierno ordinario y muy importante en el gobierno extraordinario, es decir, en los capitulos o asambleas. En el gobierno ordinario lo que prevalecia era el verticalismo, mientras que en el extraordinario prevalecia el horizontalismo. En la Compania de las Hijas
de la Caridad ni siquicra existian cauces de participacion en el
gobierno extraordinario, ni existian asambleas para tratar los asuntos de la Compania, ni consultas e, incluso, los consejos no estaban
muy bien configurados. Todo se fiaba al buen gobierno de los Superiores. Este poder, casi omnimodo de los Superiores ha producido
muchos y optimos efectos, pero ha creado problemas dolorosos,
sobre todo para los subditos siempre mas indefensos. De hecho, se
ha ido avanzando cada vez mas en el ambito de la participacion de
todos los miembros del instituto en el gobierno y en el control de
la autoridad, tanto a nivel general como a nivel provincial, mediante
los Consejos o las Asambleas.
A partir de 1967, se abrieron los cauces de la participacion
en la Compania de las Hijas de la Caridad. Hoy existen las consultas para la designacion de cargos, existen las asambleas en todos los
niveles, existen los proyectos comunitarios y provinciales , existen las
comisiones , existen los consejos a nivel provincial y general bastante
bien configurados, existen las revisiones, etc. Ademas, a tenor del
canon 631, cada Hermana tiene derecho de enviar libremente sus
sugerencias a la Asamblea GeneralI5.
15 "Segiin las normas delenninadas en el derecho propio, no solo las provincias v
las comunidades locales. sino lambien cada miembro. pueden enviar libremente sus
deseos y sugerencias al capif ulo general".

- 829 El Derecho canonico actual, at mismo tiempo que abre los
cauces a la participacion en los institutor de vida consagrada y Sociedades de vida Apostolica, manda precisar bien las materias correspondientes a los distintos organos de participacion y todo to que se
refiere a su naturaleza, autoridad, composicion, modo de proceder
y tiempo en los que deben celebrarse . En el canon 632 se disponc
que en "la participacion o consulta se han de cumplir fiehnente, de
acuerdo con las normal del derecho universal y del propio, y, cacla
uno a su modo, seran cauce de la solicitud y participacion de todo.s
los miembros en lo que se refiere al bien del instituto o de la coinunidad. Y anade: "Al establecer y hacer use de estos medios de participacion y de consulta debe observarse una prudence discrecion,
y el modo de proceder de los misrnos ha de ser conforme al cardcver
y al fin del instituto "16.
Las razones de las cautelas se basan en la experiencia. Es
grande la confusion que se crea cuando no hay claridad ni en las
competencias, ni en el proceso, ni el valor dc los resultados. Estas
cautelas estan tambirn encaminadas a respctar otro principio de
gobierno, el que establece que son solo los Superiores los que deben
tomar las decisiones y no dejarse arrollar por la tendencia, muy extendida hoy, de decidir colegialmente. En la Cornpania, fuera de las
Asambleas, los unicos que deciden son los Superiores, conforme at
objeto y at modo establecidos. Hay que distinguir entre el sentido
democratico de gobernar y las estructuras dernocraticas. Lo primero
cuadra bien at gobierno de una comunidad eclesial, to segundo dependera del sistema de gobierno elegido.

CUART O PRI ` CIPIO: "La participacion efectiva en las responsabilidades implica la colaboraciOn y ejercicio de poderes adecuados en todos los niveles de gohierno. Esto exige informacion reclproca y presupone el derecho de orientacibn y supervision , asi Como
In necesidad de dar cuenta " (3,26).
El numero 3, 26, recien transcrito, es la version del principio de subsidiariedad establecido en el art. 70 de las Constituciones
de 1975 en donde se decia: "Las responsabilidades se comporten
segun el principio de subsidiariedad efectiva que presupone la colaboracion Y no excluve el derecho de orientacion y supervision, ni
tener que dar cuenta ". Lo que se ha omitido ha lido el termino sub

16

COi)IGO I)FRECHO CANONICO, c. 632, 633.

- 830 sidiariedad , el resto ha quedado. Las Hermanas han hecho to que
los codificadores del nuevo Codigo: han tenido en cuenta el principio de subsidiariedad, pero no han estampado el vocablo en el nuevo
Codigo. Lo importante es que en se hayan recogido los elementos
propios de este principio que son: la participacion activa en las responsabilidades, dar cauce a la iniciativa de las personas, respetar su
dignidad y no considerarlas como meros instrurnentos.
La participacion efectiva en las responsabilidades no significa trabajar ni independientemente ni autonomamente supone, por
el contrario, trabajar en colaboracion, exige la informacion y formacion. En las Constituciones de 1975 el principio de informacion
estaba explicitamente formulado "es indispensable que exista a todos
los niveles ,nedios de informacion ree proca". En las actuales constituciones, la informacion entra dentro de la colaboracion que mutuamente se deben prestar las Hermanas y las Comunidades.
Con este principio de gobierno se crea un nuevo estilo de
relaciones entre los Superiores y las Hermanas. Se desea evitar el
"maternalismo" por parte de los Superiores y el "infantilismo" por
parte de los subditos, se pide la responsabilidad de todos y se facilita el que cada uno de to que tiene.
El principio de subsidiariedad no quita responsabilidad
alguna a los Superiores, deben colaborar, dar las orientaciones oportunas, suministrar los medios necesarios, vigilar si se considera prudente y corregir y destituir si fuera necesario. En estos casos hay dercchos intangibles de la persona y por eso la ley corn6n establece comp
hay que proceder en la remocion de los cargos, y en los traslados
de las personas t'.

Termino esta exposici6n con una observacion inspirada en
la epiqueya , es decir, en el modo correcto de interpretar las leyes.
San Vicente hizo aprobar los Estatutos en los que se disponia como
elegir la Superiora General. Pues Bien, no los cumplio. La primera
vez nombro a dedo a Santa Luisa como Superiora General y ademas de por vida. Tampoco los cumplio cuando murio Santa Luisa,
tambien nombro a dedo a Sor Margarita Chetif. Lo curioso es que

t', Se sigue discutiendo si el tiempo en un cargo es un derecho que se concede a Ia
persona o mds bien un servicio, sujeto a una mayor fidelidad. EI derecho comtin no
ha resuetto la cuestion y, por Canto , hay que atenerse a to establecido en los canones
190 v 193.

- 831 Santa Luisa estaba de acuerdo con el modo de proceder de San
Vicente. Cuando este pregunto a Santa Luisa que Hermana podria
ser su sucesora, ella respondio: "Senor, Como vos, por la divina Providencia me escogisteis a nu; creo que por esta sola vez, por ser la
primera, conviene que la eleccion no sea a pluralidad de vows, sino
por designacion vuestra"". San Vicente ;se salto a la torera to mandado? , fue una interpretacion inspirada en la epiqueya? La conclusion por mi parte es que los principios no son mas que eso: principios, orientaciones que no conviene adorarlos como criterios "sagrados" y rigidos, ni tampoco marginarlos y despreciarlos, Ilevan consigo rios de experiencia en el gobierno de los hombres y de las Comunidade,.

131 RI IOGRAFIA
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del P. Jamet sobre la autoridad y se indican cn que numero de Eco
estan publicados. Sobre la unidad y el pluralismo existen dos trabajos del P. Morin (p. 12), uno del P. Attain (p.12). Sobre este tema
de la unidad y diversidad cf. VARIOS, Unidad, pluralismo v pluriformidad en la vida religiosa, Inst. de Vida Religiosa, Madrid, 1974.
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LA CONDITION DES FH:MMH;S I)ANS LA SOCIETE ACT(ELLF.
18 Juillet 1990
Demandez a un homme s'il aurait aime etre une femme: 4
fois sur 5, la reponse sera : non! Demandez a une femme si elle aurait
aime We un homme: 4 fois sur 5 , la reponse sera : oui! Pourquoi?
La societe actuelle parle de la condition feminine , de la condition de (' enfant , de celle des personnel agees... De la condition
masculine , jamais ! Pourquoi?
La publicite, les publications erotico-pornographiques dissimulent peu ou pas du tout le sexe feminin. II est rare, en revanche,
que I'on apercoive , ici ou la , un sexe masculin . Pourquoi?
La lexicographic du sexe feminin est pauvre; celle du sexe
masculin est abondante . Pourquoi?
On parle du sexe fort et du sexe faible. Pendant longtemps,
pour designer les femmes , on disait : " Ies personnel du sexe". Pourquoi?
Reduite a son sexe dont on denie ('existence concrete,
comme si ses organes genitaux se limitaient a une absence, a tin
manque , la femme apparait comme un titre de contradiction. Pourquoi?
Depuis la fin du XIXe siecle, feminin a donne le mot feministe. A ma connaissance , masculiste est neglige par Ies dictionnaires. Pourquoi?
C'est clair! Cette serie de questions - et elle nest pas exhaustive - revele , s'il en est besoin , que la societe, la langue elle-meme,
traite la femme comme un titre particulier.
Traitons done, cc matin, de la condition des femmes dans
notre societe. La condition? Veut-on dire que ('homme, le male,
adulte, blanc de preference , n'est pas, Iui, en condition ? Serait-il plus
libre, plus fort, mieux arme , plus intelligent que la femme?

- 833 La femme ou les femmes? Le singulier ou le pluriel? Le singulier renvoie a une essence, le pluriel a des existences.
Le singulier ouvre la porte a une ideologic, des convictions,
un systeme de representations... Le pluriel nous porte a regarder la
realite concrete, sociale; cc qui existe dans la pratique (comportements, normes, interdits...). Cc matin, it sera done question des femmes. Nous verrons demain cc qu'il en est de la femme et de sa psychologic reelle ou supposee.
Notons enfin qu'il s'agit de regarder cc qu'est la condition
des femmes dans la sock to actuelle. Precision d'importance: cite suggere l'idee que "la condition des femmes" n'est pas une donnee stable, figee, traversant le temps. A chaque societe, a chaque epoque,
a chaque culture correspond, en effet, une certaine maniere de traiter, emballer, conditionner les femmes. Un peu, comme dans une
usine, le conditionnement d'un produit est lie aux modes du jour.
Affaire de marketing.
Comment notre societe conditionne- t-elle les femmes? Voila
notre question.
Avant de proposer quelques reponses a notre reflexion, je
vous suggere un rapide detour par le XVIIe siecle, en ces annees
1635-1660 au cours desquelles, Monsieur Depaul, membre du Conseil de conscience, estime de quelques grands personnages de l'Etat
et de la Societe civile - comme on dit aujourd'hui - fonde la Compagnie des Filles de la Charite, forme ses Filles et leur assigne un statut, des objectifs, un role. Vincent Depaul, qui n'a lu ni Freud ni
les psychosociologues americains, est un etonnant psychologue. Sa
correspondance, les compte-rendus des reunions de formation qu'il
anime, temoignent de la valour de ses intuitions psychologiques. Mais
Monsieur Vincent reste un homrne de son temps. II repartit les roles
masculins et feminins conformement aux normes, aux idees revues,
aux opinions de cette epoque. Ainsi, par exemple, it prescrit: "Aux
hommes, les pauvres valides; aux femmes les pauvres... invalides".
La condition - et a partir de la, les roles - des femmes au
XVIle siecle sont determines par les coutumes qui elles-memes retletent une ideologie, un systeme de representations sociales. La femme
est une mineure, une pcrpetuelle cadette. Dc la tutelle de son pore,
elle passe a celle de son marl. C'est ainsi que Ics Filles de la Charite
scront placees sous la tutelle des pretres de la Mission. Toutes les
structures de la societe marquent la primaute des hommes. Les capa-

- 834 cites des femmes sont mises en question: faibles, foncierement malignes, les femmes sont des etres mineurs et de complement. Assujetties a I'homme, l'imperfection de la femme est tiree de I'Ecriturc
sainte," dira Bossuet. Un siecle plus tard, J.J. Rousseau ecrira
encore: "L'inegalite est de raison: la dependance est un etat naturel
aux femmes".
Cc qui ne veut pas dire que quelques femmes d'exception
ne reagissent pas a cet etat d'assujettissement. Le nonce du Pape,
en 1623, se plaint: "En France, ecrit-il, tous les grands evenements,
toutes les intrigues d'importance dependent de plus en plus des femmes". Mais cest tomber la dans le sophisine de la femme rousse!
Le droit coutumier fait, en realite, echec aux velleites de reaction de quelques-unes. Dans leur majorite, les femmes sont traitees
comme des objets dont on dispose. Et celles qui embrassent, volontaires ou contraintes, la vie religieuse, ne beneficient pas plus que
les autres de Icur liberte. C'est la Mere Angelique Arnaud qui deplore
cc qu'elle appelle "le marchandage des filles" placees au couvent.
Quant a celles qui se marient, et bien que le droit canon pose comme
essentiel "le consentement libre, mutucl et legitime", elles doivent
se soumettre a la decision paternelle. Mariees, leur marl peut les corriger et les enfermer. Adulteres, leur conduite est consideree contme
un crime public, alors que l'inconduite des hommes manes est loin
d'encourir les memes sanctions.
Au travail, it en est de meme: les femmes sont peu considerees. Mal payees - elles ne gagnent que 8 a 10 sous par jour quand
l'homme en recoit 15 - elles se voicnt contraintes "aux metiers mediocres et petits", ceux de la 4e categorie dans la hierarchic des corporations. Dans les categories superieures, elles n'ont pas acces au grade
de la maitrise.
Dans tous les domaines, les femmes sont ainsi reduites, cantonnees dans cc role complementaire - qui fait penser a cc qu'on
appelle aujourd'hui encore, en matiere de salaire, un role d'appoint.

11 est vrai que le souci de maintenir la femme "en condition"
venait de loin. "Femelle parce qu ' elle manque de qualites", dit Aristote. Et, en echo, St-Thomas d'Aquin: "C'est un homme manque,
un etre occasionnel " estime-t-fl.
Si, maintenant, on prend en compte ceux qui, plus pres de-

- 835 nous, ont tranche une foil pour toutes la question, cela West gu&c
mieux. Qu'il nous suffise d'entendre Michelet pretendre que "la
femme est un etre relatif" ; I'homme serait-il done un etre absolu?
Benda affirmer que "l'homme se pence sans la femme, alors que
celle-ci ne se pense pas sans I'homme". Auguste Conte, de son cote,
n'y va pas par quatre chemins: "Epouse et menagere, la femme doit
recevoir une instruction borncc". Depuis Moliere, nous savions cela,
deja. Plus cynique et daps un style de notaire, Balzac declare
"qu'etant une propriete mobiliere, acquise par contrat, la femme
mariee est une esclave... qu'il faut savoir mettre sur un trone!".
Arretons IA le petit jeu des citations. La matinee ne suffirait
pas a les epuiser. Nous aurons demain l'opportunite de nous attarder sur "la psychologie des femmes". Cc qui nous importe cc matin,
c'est seulement de noter que les hommes, eux, ont depuis longtemps,
depuis toujours, leur petite idee sur cc que sont Ics femmes et sur
la condition qu'elles meritcnt.
Mais comment ne pas voir qu'il y a un lien etroit entre la
condition faite aux femmes et les comportements qu'elles adoptent.
Condition et comportement sont dans un rapport quasi systemique.
A bien des egards, les hommes ont recolte cc qu'ils ont seme. Et c'est
bien la cc qui fait la complexite du probleme des femmes. Reduite,
enfermce dans sa condition, indique S. de Beauvoir, "la femme ne
se revendique pas comme sujet parce qu'elle n'en a pas les moyens
concrets, parce qu'elle cprouve le lien necessaire qui la rattache a
l'homme sans en poser la reciprocite, et parce que souvent elle se
complait dans son role d'Autre".
Le moment cst done vcnu de regarder d'un peu pros cc
qu'est , aujourd ' hui, en 1990, la condition des femmes . Il faut croire
que cette "condition " pose quelques problemes puisque plusicurs
gouvernements , en France , n'ont pas hesitc ces dernieres ankes a
creer un departement ministeriel consacre a "la condition feminine".
Departement . ministere exactement parallele a une autre initiative,
cello de la nii.c cn place d'un ministere charge de "la condition des
travailleur, manuels"!
Les femmes, les ouvriers et depuis peu les enfants sont ainsi
('objet des soins attentifs des pouvoirs publics. A-t-on si longtemps,
si souvent valorise la femme, sacralise le "sexe" - repute faible et
dangereux - divinise I'amour pour, a la fin du compte, mieux devaluer, hier dans le droit, aujourd'hui encore dans le fait, dans la pratique, les femmes?

- 836 Le vocable - je ne sais s'il faut parler ici de concept Ic vocable done de "feminitude" apparait ces temps-ci. 11 est a prendre avec
des pincettes. L'idee de feminitude, en effet, en pretendant cerner
la specificite de la femme, affirmer le feminin, risque fort de reconduire triomphalement le masculin. J'indiquerai seulement ici que les
femmes semblent se mefier de cette supposee feminitude, rejoignant
analogiquement par la les Africains qui ont, quant a eux, refuse
l'appellation controlee de negritude, n'en deplaise a Monsieur Senghor. C'est que l'idee de negritude conduit a fonder ('essence culturelle de l'efricain sur une determination raciale en masquant du meme
coup Ics differences relatives a l'histoire, en masquant aussi les enjeux
des affrontemcnts sociaux.
L'idee de feminitude offre les memes inconvenients. En
posant une telle determination - sexuelle, quasi biologique -, I'hornme
finit par enfermer la femme, par l'immobiliser a la place qui lui
revient. Et chacun sait que cette place, c'est celle qui fait d'elle "une
vraie femme". On aura compris de quelle verite it s'agit ici.
C'est, en effet, que la place des femmes dans la societe, leur
role, leur statut, leur fonction, leurs conditions de vie, en un mot
"la condition feminine" sont, depuis la nuit des temps, determines
par les hommes. Le probleme des femmes a toujours ete, pourraiton dire, un probleme d'hommes.
L'image que l'homme se donne de la femme est d'ailleurs
surcharges de portee symbolique:
- au sommet, elle rayonne de grace,
- au centre, poitrine et ventre, elle est mere,
- au niveau du sexe, elle est amante et donne du plaisir.
Reduite a son corps, la femme devient femme par la mediation de l'homme. Sans l'homme, une jeunc fille ne peut devenir
qu'une vicille fille. L'homme, lui, a un corps, mais ne se reduit pas
a celui-ci. Le jeune homme n'a pas besoin d'une femme pour devenir un hornme.
Nous retrouvons Ia le vieux probleme, objet de tans de derision, de plaisanteries plus ou moins vulgaires - mais non denuees
de sens, le probleme 'd'en avoir on pas". Les femmes Wont pas
de penis, c'est vrai. De la a deduire, dans un langage symbolique,
l'absence de phallus, it n'y a qu'un pas. La supposee puissance (celle
du penis) donnerait-elle le droit au pouvoir (celui du phallus)?
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yeux des hommes, elle pourrait bien n'etre que cela.
On voit bien, on sait Bien cc qu'a partir de la, I'hommc a
elabore pour enfermer la femme dans une condition de dependance.
Plus precisement, c'est a partir de l'analyse du corps feminin et de
sa double fonction, reproductrice et erotique, que l'homme definit
les conditions de vie des femmes. D'un cote, la procreation necessaire a la survie de I'espece. A cette fonction procreatrice, l'homme
va adresser une sorte de culte: celui de la mere. De l'autre cote, la
fonction erotique. Vous savez de queue maniere Ic XIXe siecle notamment a exerce sur la fonction erotique, des lors qu'il s'agit des fernmes, un refoulement puissant. Comme le chante, non sans malice,
Jean Ferrat: "Une femme honnete n'a pas de plaisir!"
Je sais. Je sais. Sont venues aujourd'hui la liberation
sexuelle, la permissivite des moeurs, comme on dit, les conquctes
feministes. Et pourtant, au terme de cc XXe siecle, la condition des
femmes ne cesse de faire probleme.
Mais restons un instant encore sur cc lien etrange que la
societe masculine a etabli et maintenu entre le corps de la femme
et son destin. En echo a I'adage: ""Iota mulier in utero", l'ulerus
apparait bien comme le lieu de la procreation sans plaisir. Condescendante, la societe des hommes accepte la procreation avec plaisir,
laquelle trouve sa projection au niveau vaginal. Mais pour cc qui
est du plaisir sans procreation, c'est tout le corps de la femme qui
est, la concerne. Et en particulier - anatomiquement et symboliquement - le clitoris. Or, it se trouve que les hommes se mefient de cette
realite anatomique. Its l'ignorent ou la tournent en derision, dans
une sorte de denegation.
Curieusement - mais est -ce si curieux quand on sait cc
qu'etait Freud et son milieu culturel - la psychanalyse viendra au
secours des hommes pour donner aux interdits qui pesent sur la
femme clitoridienne un semblant de justification. Avec Freud, et
apres lui, Helene Deutch , Marie Bonaparte et deux generations de
psychanalystes , vont considerer que le plaisir clitoridien (avec ou
sans partenaire ) est un signe soil d'immaturite sexuelle , soit de perversion - cc qui , pour Freud , est la meme chose. Ainsi, la psychanalyse freudienne s'est faite la complice objective de ceux qui pratiquent (' excision , cette ablation du clitoris des petites fines. Pratique cruelle et folle, aujourd ' hui encore appliquee, en Afrique par
exemple.
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menstruations qu'il entraine ont ete interpretes par les hommes
comme un signe d'impurete! Les organes sexuels de la femme sont,
a cc moment - la, consideres comme impurs, comme malades . Ce qui,
dans le fantasme masculin, est tout un.
Recapitulons ces premiers elements qui contribuent a la
determination symbolique et fantasmee de la condition des femmes:
La femme, cette personne du sexe, n'a pas de sexe. Le sexe qui lui
fait defaut (cf. "le desir du penis" cher aux psychanalystes de stricte
obedience) est un sexe reduit au vagin. A la condemnation, a l'interdit
du clitoris s'ajoute la depreciation des menstruations.
Les conditions sont done posees, et posees par les hommes, pour mettre les femmes en condition.Mais penseront peutetre certains d'entre vous, n'est-ce pas exagerer un pcu des realites
incontournables? Un detail, un detail toujours actuel illustrera
mieux qu'une longue argumentation la maniere dont les hommes
de notre societe globale considerent les femmes dans leur "conditionnement sexuel": savez-vous qu'en France, dans Ies services du
personnel des entreprises, le calcul du taux d'absenteisme prend
en compte, integre, les absences dues a Ia maternite? La femme
qui est absence de son travail pour cause de grossesse est consideree comme absence au meme titre que les malades .... ou que les
paresseux! Elie est objectivement absente, quoi! Qu'importe sa subjectivite. La nature, deja, encore, I'emporte sur la culture! La raison sur le discernement ! Plutot que d ' accepter un paradigme d'interaction - qui impliqucrait que l'on tint compte de I'autre comme
acteur, comme sujet - le monde des entreprises prefers se livrer
au paradigme du conditionnement: le sujet, sournis au dressage
social, doit interioriser les normes et les valeurs du modele de reference. J'exagere? Pretez donc l'oreille a ces chefs et directeurs de
personnel : its evitent d ' embaucher des femmes chaque fois qu'il
y va de l'interet de lour entreprise, et ils disent: si elles veulent faire
des enfants, elles n'ont qu'a ne pas travailler!
Nous voici done au coeur de notre question: qu'est-ce que
la societe actuelle dernande aux femmes? Quel statut leur propose-telle? a quelie identite les reduit-elle? Dans quels roles les enferme-telle?
Le statut d'un individu - dans un groupe, dans une societe
c'est la position qu'il occupe dans cc groupe. Position stable, independante des interactions concretes avec ses partenaires, a tel on tel

- 839 moment . Cest, d'autre part, a partir du statut assigne a un individu,
a partir aussi de ses attribute , des ressources - reelles ou virtuelles
qu'on lui reconnaot que celui-ci peut jouer son role (cf. roles prescrits, inventes , negocies ) de maniere plus ou moins originale. Parmi
ces attribute permanents , nul doute que le sexe prend , aujourd'hui
encore dans notre societe , dans noire forme de civilisation, une
importance considerable . La perception que les hommes ont des femmes depend dans une large mesure du statut et des roles prescrits.
Davantage : les femmes elles-memes , pour autant qu'elles interiorisent le role qui leur est assigne, s ' acquittent de ce role confortnement aux prescriptions sociales.
Et it se trouve que noire societe est, de fait, une societe masculine. Face a des femmes considerces - je l'indiquais en commenGant - comme relatives, defectueuses, occasionnelles, surnumeraires,
la societe masculine " fabrique des males", et des males superieurs!
Reagissant deja a l'importance donnee par la societe industrielle bourgeoise du XIXe siecle aux conditionnements biologiques
des femmes , Marx insiste sur les conditionnements lies aux structures economiques et aux techniques . La theorie marxiste, nous le
savons, souligne la condition opprimee des femmes , a 1'instar de celle
des proletaires . C'etait, cela, dans les annees 1850/1860. Depuis plus
d'un siecle, I'autoritc et le pouvoir masculins ont ete largement battus en breche. On retiendra notamment:
- ('accession des femmes a plus d'independance economique,
- 1'emergence de l'autorite parentale,
- 1'accession des femmes a une sexualite moins contrainte,
- le controle de la fecondite,
- la reconnaissance du role civique des femmes.
Ainsi, l'homme viril et fier de 1'etre, autoritaire , dominateur voit son prestige menace. Cet ebranlement du pouvoir et de la
puissance des hommes provoque, chez ces derniers, des attitudes et
des conduites reactionnelles defensives . Les sentiments de peur, le
malaise suscite par ce qu'on a pu appeler "la liberation des femmes"
sont compenses - au sens psychanalytique du terme - par des attitudes ironiqucs . En tournant en derision les exigences , les revendications, les acquis des femmes, l'homme se protege.
Quoiqu ' il en soit , it noun faut bien reconnaitre que la condition des femmes n'est plus ce qu'elle etait. Dans sa Lettre Apostolique "Mulieris dignitatem ", le Pape Jean-Paul 11 reconnait ccttc
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cite une influence, un rayonnement, un pouvoir jamais atteints
jusqu'ici.." Evolution que Jean-Paul II ne manque pas de saluer
comme inscrite dans le droit fil du Message chretien : " Dans le christianisme , rappelle - t-il, la femme a daps les origines un statut special
de dignite ". Et le pape d'insister sur "I'egalite essentielle de I'honunc
et de la femme du point de vue de I'humanite."
Du point de vue de l ' humanite, en tant que "personnel
humaines ", tous ou presque en sont aujourd ' hui d'accord. Mais
qu'en est-il... du point de vue social, juridique , psychologique, economique ...? Sans doute, Jean- Paul II laissc loin derriere nous I'asymetrie biblique (cf. Le desir to portera vers ton mari ... et lui dominera sur toi " [GEN 111 16 - cf. aussi PAUL. I TIM 11 13-14]: "cc
n'est pas Adam qui se laisse seduire, mais la femme "). A cette asymetrie , le pape substitue une autre forme d'asymetrie, plus respectueuse de la communion interpersonnelle , plus respectueuse de
la convivialite de to relation Homme - Femme . " La femme aide
I'homme auquel elle est confiee comme une soeur en humanite".
Ainsi, 1'homme , frere aine , protege celle qui, precisement , entre avec
lui dans une relation d'aide.
Ces references, que vous connaissez mieux que moi, je ne
les mentionne ici que pour mieux eclairer le sens d'un feminisme qui
ne cesse lui - meme de se transformer . Au point que certains commentateurs ont pu dire que le pape Jean-Paul II faisait lui-mcme preme
de feminisme!
Voyons Ics choses, pour cc qui est du feminisme. Un premier mouvement, ne voila un siecle, a constitue un feminisme de
revolte et de revendication d'egalitc. Devant la condition faite aux
femmes par les hommes, des femmes se sont dressees pour exiger
l'egalite de droit. Vous savez comment les hommes ont reagi: par
la derision, en jouant sur les mots. Quoi, vous voulez, vous les femmes, Hier les differences qui nous separent! Ainsi ont ete tournees
en ridicule les femmes voulant "jouer a I'homme". La garconne,
la femme hommasse , la militante en cheveux, autant d'images qui
ont contribue a deprecier cc premier feminisme.
Aussi bien, notre societe masculine ne cesse, depuis le debut
de cc siecle, de souligner les differences. Comme si des differences
objectivables justifiaient des inegalites de droit. Faisant feu Lie tout
Bois, les hommes n'hesitent pas a s'engager derriere les "psychologues" de la premiere moitie du XXe siecle, a tirer des arguments de
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libido est d'essence male, qu'elle apparaisse chez l'homme ou chez
la femme"! Ainsi Maranon, en Espagne: "la libido est, peut-on dire,
une force de sens viril; nous en dirons autant de l'orgasme"! Etaye
sur de telles references, comment l'homme du XXe siecle ne serait-il
pas assure de sa difference; et a partir de la, confiant dans sa superiorite! Vierge ou mere, la femme qui pretend echapper a son destin, qui exige les memes droits que l'homme ne saurait etre qu'une
"prostituee", reelle ou symbolique.
Ainsi, l'homme du XXe siecle, face au probleme de la procreation, ne pense pas autrement que tous ceux qui, depuis plus de
2.000 ans, ont affirme le role passif de la femme. Telle apparait
encore aujourd'hui la condition fondamentale des femmes: elles se
voient assigne un statut d'objet, l'autre sexe etant le sujet. Cela, dans
l'inconscient de I'homme qui colmate ainsi sa peur.
Mais laissons la l'homme et ses peurs inconscientes. La
societe n'a pu refuser aux femmes une condition moms inegalitaire.
Et de fait, depuis le debut des annees 70, le feminisme primaire et
combatif semble s'etre apaise. Mais c'est pour laisser la place a une
seconde forme de feminisme. Ce qui est revendique, aujourd'hui,
par les femmes engagees dans ce second mouvement, c'est precisement que soft reconnue leur specificite. Differentes, originales, specifiques, les femmes ne veulent We ni complementaires ni semblables aux hommes. Elles veulent exister independamment des hornmes. Denoncant la vanite masculine, le ridicule du desir de puissance
des hommes - alors qu'elles savent que dans I'homme se cache souvent un ancien petit garcon apeure, terrifie par le fantasme de
l'impuissance sexuelle - les femmes s'affirment dans leur relative independance. Elles s'affirment finalement dans leur difference. On ne
saurait sous-estimer l'importance de ce neo-feminisme. Si les femmes ne redoutent plus leur difference, c'est que leur condition, au
fil de la derniere decennie, a considerablement evolue.
Passons en revue quelques-uns des changements les plus marquants qui ont affecte en profondeur la condition feminine:
- La libertk de s'instruire: quel chemin parcouru depuis cet obscur
projet de loi datant de 1801 et "portant defense d'apprendre a lire
aux femmes car l'instruction est tin facteur d'cmancipation"! Certes, des 1880 - si j'ose dire - 1'enseignement secondaire devient gratuit... mais les jeunes filles des lycces n'ont pas acces au bac! 11 faudra attendre les annees 20 (1924,1927) pour que filles et garcons aient
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les plus nombreuses!
- La liberte professionnelle: impossible, dans le cadre de cet expose,
d'entrer dans le detail de chaque profession et de nuancer les evolutions. Quelques indications, quelques chiffrcs suffiront pour que noun
touchions du doigt cet aspect du bouleversement de la condition feminine: une veritable revolution!
Ainsi, de la profession medicale: elle s'ouvre d'abord lentement aux femmes , en 1849 aux USA i en 1875 en France, en 1908
en Allemagne . Pour ce qui est de la France, en 1914, 2 0/o des medecins sont des femmes, en 1962 10%; en 1989 , 210. On prevoit, pour
l'an 2.000 - dans moins dc dix ans 50% de femmes medecins.
Ainsi des enseignantes: la progression est encore plus spectaculaire. Dans le primairc d'abord, puis dans le secondaire.
Aujourd'hui, dans le superieur. Tous cycles confondus, les femmes
sont majoritaires. Ainsi encore de la magistrature. Ouverte aux femmes en 1946 seulement, en 40 ans, en 1986, 50% des magistrats sont
des femmes! Inutile d'insister davantage, tant it est clair que la condition des femmes est aujourd'hui profondement bouleversee. Mais
ces quelques chiffres doivent nous aider a lever uncontre-sens
aujourd'hui repandu: on entend dire souvent qu'aujourd'hui les femmes qui travaillent sont plus nombreuses que dans le passe. (De la
viendrait tout le mal: jadis, les femmes, demeurees an foyer, tout
occupees de 1'education de leurs enfants, pouvaient assumer leur role
de femme, celui-la meme que leur prescrivent les hommes). En realite, au debut de cc siecle les femmes au travailsont aussi nombreuses qu'aujourd'hui. Ce qui a change, c'est d'une part l'origine sociale
des femmes au travail et d'autre part, la nature de ce travail (quelques chiffres: en 1905, en France: 38 % des salaries sont des femmes et le sixieme de celles-ci sont domestiques. e cette meme date,
on compte 573 femmes medecins, 326 dentistes, 58 pharmaciennes...
et 37 avocates!).
La petite et moyenne bourgeoisie garde ses filles a la maison jusqu'au moment o s'ouvre la porte du mariage. Mariees, elles
restent a la maison... Aujourd'hui, la fille qui a poursuivi des etudes, qui a obtenu une qualification, desire travailler. Non pas pour
apporter un salaire d'appoint - indispensable - mais pour s'affirmer,
s'epanouir, acceder a une liberte economique, sociale... et psycho-
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meme, lorsque son modeste salaire est ronge par les frail qu'il
entraine: vetements, garde des enfants, impots, perte d'allocations...
la femme de condition modeste prefere souvent travailler pour assurer
sa liberte individuelle).
Mais cc n'est pas tout. Au-dela, a travers les libertes de s'instruire et d'acceder aux professions reservees naguere aux hommes,
les femmes de notre societe ont acces a la liberte de leur corps. Le
changement de la condition feminine est ici, au sens le plus fort, revolution.
La liberte de leur corps, les femmes 1'expriment d'abord et
concretement dans leurs vetements . En 1909, une femme peut s'habiller en pantalon ... Four faire de la bicyclette ; en 1914 , pour glisser
sur des skis ! En 1902, la jupe doit descendre jusqu ' a 5cm du sol!
Le corset qui tient, maintient et dissimule triomphe jusqu'en 1912.
Inutile de m'attarder a decrire le vetement feminin en 1990: it est
exactement cc que les femmes veulent qu'il soit , jupe ou pantalon,
chaussures a talon aiguille ou tennis, soutien-gorge ou pas ... Tout
est possible, tout est permis.
Mais le vetement n'est qu'un signal. La liberte du corps feminin fait aujourd'hui echec a ('adage "anatomic, c'est le destin!".
Les possibilites - de droit et de fait contraceptives, l'interruption
volontaire de grossesse le droit avant ici rejoint le fait, I'affaissement de nombreux tabous sexuels, autant de realites biologiques,
psychologiques et juridiques qui permettent aux femmes d'echapper a leur destin anatomique certes, mais aussi a leur destin sociologique.
J'aurai, demain matin, ('occasion de revenir moms superficiellement sur ces aspects d'ordre sexuel a propos de la "psychologie des femmes". Dans l'immediat, je me borncrai a attirer votre
attention sur une distinction essentielle, trop souvent inapercue, entre
rapport sexuel et relation sexuelle. Et a cet egard, je dirai que la condition des femmes aujourd'hui, pour cc qui regarde la liberte du
corps, rend possible cette distinction dans le vecu des femmes.
Lorsque la femme est reduite a 1'etat d'objet, elle n'a acces
qu'au rapport sexuel, lequel exprime d'une certaine maniere la domination masculine. En tout cas, a un niveau fantasmatique. S'il est
vrai que les femmes de notre societe sont de plus en plus reconnues
comme sujet, elles peuvent s'engager dans une relation sexuelle qui
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revicndrai.
Les femmes sont-elles donc devenues, aujourd'hui, sujet?
11 est indeniable que, dans cette foudroyante evolution si on I'apprecie
du haut des 25 siecles ecoules - le droit tantot precede le fait, tantot
le suit, toujours l'accompagne. La encore, quelques indications precises (France):

- En 1880, les femmes obtiennent le droit d'ouvrir un livret
de Caisse d'Epargne. Auparavant, non!
- En 1897, elles peuvent etre temoins dans des actes civils
et notaries. Auparavant, non!
- Mais en 1904, clles n'ont toujours pas le droit de percevoir elles-memes leur salaire! Seul leur mari peut disposer
de ce salaire.
- En 1946, en France, elles sont reconnues comme citoyennes et obtiennent le droit de vote].
- C'est seulement en 1965 que les femmes peuvent gerer leurs
biens propres. Auparavant, non!
- 11 n'y a que 20 ans que I'autorite parentale a ete substituee a l'autorite paternelle. Auparavant, pas d'autorite
reconnue! ("Sois belle et tais-toi!").
Kesumons-nous: les femmes peuvent s'instruire et s'engager daps la profession de leur choix, comme les hommes. Comme
les hommes, elles sont reconnues sujets de droit. Comme les hommes elles peuvent s'exprimer, choisir les responsables politiqucs, disposer de leur corps. Assurement, Ia condition feminine dans notre
societe cst radicalement differente de cc qu'elle etait jadis. Cependant, l'egalite des droits et ('evolution des pratiques sociales
n'excluent pas des resistances deliberees ou non de la part des hommes.

I UK et Allemagne , 1918; Suede, Autriche, TchCcoslovaquie, 1919; LISA, 1920...
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entre autres:
- en matiere d'etudes et d'orientation : curicusement , on assiste ces
dernieres annces a une valorisation;
- excessive -et le plus souvent injustifiee- des mathematiques, clef,
pretend - on, de toutes les formations serieuses ( en France , le Bac Q.
De fait, la plupart de nos ecoles superieures exigent le Bac mathematique. Or, les filles ont ete longuement " mises en condition" a
cet egard : elles seraient moins aptes que leurs camarades masculins
aux etudes " scientifiques"!;
- pour ce qui concerne la vie professionnelle elle-meme : on observe
qu'avec la "feminisation " de certaines professions (enseignement,
medecine , magistrature ...), ces professions sont de moins en moins
considerees . Le nouveau "culte de l'entreprise " privilegie I'efficacite au detriment du social . On sait, de plus, qu'a diplome egal
it faut a une femme deployer une energie peu commune pour
beneficier des memes promotions que ses collegues masculins.
D'autre part , est-il necessaire de rappeler que dans le secteur prive,
les salaires feminins sont en moyenne, inferieurs de 35% a ceux
des hommes;
- la sexualite enfin : j 'ai cite deja , au commencement de cet expose,
la maniere dont etait traite I'absenteisme feminin . J'ajoutcrai
que le phenomene du harcelement sexuel ( 36% des femmes subissent ce harcelement ) en dit long sur les resistances masculines a considerer les femmes comme des sujets et non comme des objets
sexuels.
Bref, nous voici , comme it arrive souvent , confrontes a
I'envers et a I'endroit de la condition feminine. Moins opprimees que
dans le passe, les femmes se heurtent a deux difficultes:
- d'un cote , la societe masculine resiste , nous venons de
l'entrevoir;
- d'un autre cote, si les femmes sont admises a "s'aligner"
sur le monde masculin, ne risqucnt-elles pas d'y perdre leur
identite?
Cette seconde difficulte est probablement ressentie
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j'appelais tout a l'heurc le neo - feminisme . Les femmes prennent conscience que la societe liberate moderne - le plus fort gagne, la sacralisation du marche - en semblant accepter leur " emancipation" ne leur
offre pour choix:
- ou bien de s'identifier a I'homme;

- ou bien de se reduire au simple role d ' instrument du desir
de l'autre.
(cf. I'exemple des femmes beneficiant des moyens modernes relatifs a la cuisine , au menage : reduction au role
d'O.S./perte de qualification ... et parallelement I'homme
prend pretexte de ces moyens sophistiques pour considerer
quc les femmes , a la maison , n'ont rien a faire!)
(cf. l'exemple du role d ' acheteuse : I'homme gagne l'argent
et la femme le depense...)
Ainsi, paradoxalement, les femmes ne peuvent plus se reconnaitre dans (' image de la femme d'hier et, dans le meme temps, face
a des hommes livres au culte de I'efficacite , sont menacees dans leur
identite.
Finalement , le risque est que les femmes, en feuilletant un
magazine, decouvrent , pour seuls modeles d'identification: la seduction, la maternite et le menage (consommation).
La question reste done posee - dans des termes differents de ceux
de jadis, certes - de savoir si la femme existe par ells-meme?

CONCLUSION
La femme n'est pas la copie , l'identique de I'homme.
L'homme n'est pas la copie, l'identique de la femme.
Entre eux, non pas "la petite difference", mais des differences. Nous verrons demain s'il est possible - et a quelles conditions - de parler de specificites feminines; dans quelle mesure et
a quelles conditions it est possible de parler de " psychologie feminine".
Hommes et Femmes sont cependant des personnes. En ce

-847lens, plutot que de Droits de I'homme, mieux vaudrait parler des
Droits de la personne.
Cette "revendication " orientee vers le langage ne signifie
pas une volonte d'egalitarisme qui denierait les differences. Mais c'est
une revendication symbolique - comme le langage lui-meme est
symbole - d'une volonte d'egalite de droit.
L'histoire des femmes en cette fin de XXe siecle montre a
1'evidence que le XXe siecle est le siecle de la liberation , dans nos
societe occidentales , de la moitie de I'humanite : l'enumeration de
leurs conquetes donnerait le vertige.
Et cependant , beaucoup reste a faire:
. L'egalite des conditions de vie familiale et professionnelle
n'est pas achevee , noun I'avons vu.
. Les femmes , face a la peur sourde qui pese encore sur les
hommes, ont a apprendre a leur tendre la main, a les alder
a acceder a un mode de civilisation different.
. Sur la planete Terre, nos societes occidentales ne representent qu ' une minorite : restent toutes les autres femmes,
celles que le voile, l'excision et tans d'autres formes d'assujettissement reduisent toujours a une condition d'objet,
d'instrument assujetti.
Tout porte a penser que le mouvement de liberation des femmes dont on trouverait sans peine les racines dans le christianisme,
que la Revolution francaise a initie a sa maniere en plaiant au centre
du Droit l'individu - mais sans etre consciente des effets pervers de
l'individualisme ainsi engendre - que deux guerres mondiales successives ont accelere, tout porte a penser que ce mouvement est irreversible. L'idee de solidarite - objective - vient aujourd'hui completer celle de fraternite - subjective.
Comment , au terme de cet expose , n'etre pas renvoye a la
question de ('attitude de l'homme face a 1evolution et aux transformations de la condition feminine. Devant 1'ironie facile opposee aux
femmes par une majorite d'hommes, face aux complicites , aux connivences masculines , au sein meme de notre ambivalence, comment
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nos defenses? Entre l'image de la mere veneree et celle de la prostituee reduite a un objet, se dressent aujourd'hui les femmespartenaires des hommes, egales et differentes, des partenaires qui
ont, avec nous les hommes et dans une saine concertation, a definir,
a inventer leurs roles.
Notre societe pourrait bien se situer a I'articulation de deux
mondes: celui d'hier rejete aujourd'hui par les femmes dans leur
ensemble; celui de demain dans lequel parler de la condition des femmes fera sourire!

Olivier COTINAUD
Psycho-Sociologue
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LES NOUVELLES PAUVRETES

18 Juilict 1990
INTRODUCTION
En Novembre 1981, au cours d'une rencontre nationale de
Filles de la Charite de France, un Pere Jesuite, animateur, sociologue, intervenait en ces termes:
"Quels regards pour quelles pauvretes?"
D'entree de jeu, it precisait:
"Ce n'est pas regard SUR mais un regard POUR",
afin de nous mettre au service des Pauvres d'aujourd'hui
et les rejoindre.
Le regard n'est-ce-pas la demarche initiale de Saint-Vincent?
" Je les ai vus ", dira-t-il.

I - LES NOUVELLES PAUVRETES
Pas plus que du temps de St-Vincent, pas plus qu'il y a 10
ans, ii ne s'agit aujourd 'hui de toucher la sensibilite de susciter
1'eemotion.
Il s'agit, au contraire
d'acquerir one connaissance objective , la plus exacte possible des Pauvres que I'on veut servir.
A partir de la, on se fixera des objectifs en rapport avec les
priorites choisies et les moyens dont on dispose.
a) pauvretes materielles
Tout n'est pas visible dans les nouvelles pauvretes: it y a ce
que nous voyons et ce que nous ne voyons pas.
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sont victimes les families et chacun de leurs membres.
Citons les plus courantes:
-

absence de qualifications professionnelles,
fragilites familiales,
manque de soutien humain proche,
perte de l'emploi,
perte du logement par suite du manque d'argent,

ou des cassures dramatiques dans la vie du couple et de la famille.
Quand toutes ces pauvretes les ecrasent, les personnes perdent pied et s'enfoncent dans la detresse et la misere.
A la source de ces situations, on decouvre souvent une indigence culturelle due a l ' insuffisance de la scolarisation au cours de
1'enfance.
Voici les PAUVRETES les plus criantes signalees en France.
- Le laisse pour compte, le pauvre d'argent quelle que soit l'aide
apportee par 1'Etat ou par un organisme quelconque.
- Celui qui ne sait pas gerer le petit bien qu'il possede.
- Celui qui ne connat pas ses droits ou qui n'ose pas reclamer justice.
- Le vieillard qui se meurt de "solitude " chez lui ou perdu dans l'univers etrange d'une Maison de Retraite.
- Les couples dechires qui ne comprennent pas les exigences de
I'amour.
- Les enfants du divorce marques d'une "tristesse indefinissable"
qu'engendre le manque d'amour.
- Toute cette jeunesse " mal daps sa peau ", privee de reperes que
la revolte, mais aussi la peur de vivre, conduit aux abus de toutes
sortes.
- Les enfants en difficulte scolaire. Combien de jeunes de 15 ans
ne savent ni lire, ni ecrire!
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- Ceux qui cumulent des handicaps et les pauvretes.
Nous relevons encore:
- Une nourriture mal equilibree, souvent insuffisante, qui les marque dans leur sante.
- Un manque d'hygicne corporelle avec toutes ses consequences pour
('enfant et pour les autres.
- Un manque d'education, un langage qui les mettent en marge de
Ia Societe, qui les rendent "violents".
Le SOUCI MAJEUR exprime par Ies Soeurs, cst celui de
realiser pleinement la Vocation des Filles de la Charite en accomplissant leur Mission du Service des Pauvres dans ses deux dimensions CORPOREL, ET SPIRITUEL.
Car la PAUVRETE EN FRANCE n'est pas seulement materielle, le manque d'argent,
mais SI'IRLLUELLE "PAUVRES DE JI?SUS-CHRIST".
b) pauvretes spirituelles
incroyance
mal-croyance
indifference
hostilite

LES PAUVRES DE JESUS-CHRIST sont aussi:
- Ceux qui n'en ont jamais entendu parler
- ceux qui ignorent ou echappent
• a l'Eglise

• a la Catechese
• a I'Annonce de Jesus-christ
- Ceux qui se marginalisent
parfois, se sentent rejetes des Communautes chretiennes, a
cause de leur comportement.
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1° Notre Societe devient de plus en plus une SOCIETE
DUALE
- aux uns • ('education, l'instruction,la culture
• un role dans la societe

• l'argent, 1'acces aux soins.
- aux autres • la non-reconnaissance,l'analphabetisme
• le chomage de longue durec
• le travail temporaire sans avantages sociaux
• le rejet, le cumul des pauvretes.

2° LA DISPARITION DES VRAIES VALEURS
- la perte du SENS
• de la vie humaine
• de l'homme
• de Dieu
entraIne • l'eclatement des families
• ('escalade des divorces
avec leurs consequences dramatiques chez l'enfant et le jeune: carences affectives, echec scolaire.
- le NON-RESPECT DE LA VIE a tous les ages:
•
•
•
•

avortement
violence
rejet de la Personne Agee
euthanasie

- I'IGNORANCE et ('INDIFFERENCE RELIGIEUSE.

3° LES PROGRES EXTREMEMENT RAPIDES DES SCIENCES
ET DES TECHNIQUES
• la precarite de I'emploi
• l'appauvrissement
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cc qui entraine
• des pauvretes materielles
mais aussi
• psychologiques:
depressions
tentatives de suicide etc...,
• des pauvretes sociales:
licenciernents, mutations.

III - QUELS REMEDES AUX NOUVELLES PAUVRETES?
Pour lutter contre touter ces pauvretes, selon noire C'harisme
et nos moyens, it s'agit d ' ctre trey proches de ces personnes:
• par I'hahitat
• les relations.
Bien sur, pour corriger les situations d'injustice , ii faudrait
agir sur les causes.
Mais souvent, aujourd'hui , autour de nous, la pression des
nouvelles pauvretes appelle une SOLIDARITE faite davantage de
gestes concrets , de portec limitee parfois, mais immediatement
efficaces.
Pour combattre efficacement les nouvelles pauvretes:
les initiatives individuelles ne suffisent plus: on ne pent plus rien faire
tout seul : certaines conditions paraissent indispensables:
10 LA COLLABORATION
- II faut collaborer avec:
- des Organismes , des Associations
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- des Travailleurs Sociaux competents, efficaces,
pour repondre aux vrais besoins.
- Collaborer egalemcnt avec les differents acteurs du Secteur Pastoral pour Line memo Mission.

2° LA COMMUNICATION
- Elie permet de
• discerner I'essentiel
• comprendre la realite de cc qui se passe vraiment
- La communication permet aussi de:

• mieux accueillir cette realite pour mieux se situer a I'egard
de soi-meme et des autres.
- Elie evite d'agir imprudemment et sans discernement.
Le point de depart de toute communication:
• l'ccoute
• ('attention
- Elie est indispensable pour:
• accompagner
• eveiller
• informer
• soutenir
Elie pose parfois les premiers jalons d'une pre-evangelisation.
- La communication ne se limite pas
• a la parole, mais aussi
• au geste
• au soin
• au regard pour le malade traumatise, l'handicape mental
ou Ic vicillarel desorienle.
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- pour nous-meme : on ne peut plus se dire competent si l'on ne poursuit pas une formation continue dans certains domaines:
• Education
• Sante

• Lois sociales
- pour les autres:
• Former, eduquer, informer:
• enfants
• jeunes et adultes
• Lutter contre:
• I'analphabetisme
• l'illettrisme
• Proposer des formations:
• les orienter
• les accompagner.
Les accompagner vers des formations appropriees en vuc
d'une promotion humaine, professionnelle.
Les soutenir de differentes manieres dans des prises de responsabilites.

IV - QUELQUES REALISATIONS
A ('aide de quelques diapositives et video, nous allons vous
presenter quelques realisations.
Les Soeurs savent etre inventives pour repondre aux besoins
crees par les nouvelles pauvretes.
- Detecter
- avec d'autres
- en Communaute
- avec des Associations
pour discerner et choisir les priorites.
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• We attentives aux petits details
• deceler les attitudes de retrait, d'isolement chez les personnes agees,
• cheminer avec elles et leur famille.
- Accompagner
• humainement et spirituellement jusqua la mort.
- Eire relais
• pour informer et accompagner les gens dans leurs demarches qu'ils ne peuvent faire seuls, ne sachant ni lire, ni ecrire, ou
par peur d'etre refoules.
- Eire A I'affut
• des pauvretes qui s'installent, se developpent ou parfois
evolucnt.
L'accompagnement peut aussi evoluer:
- POUR LES JEUNES
• proposer des lieux de vie, de partage, d'action avec
d'autres, lieux ou its pourront dire ce qui les abime ou les anime.
- FAIRE LES PASSATIONS:
• laisser Ies responsabilites aux Laics.
- Sauvegarder le Service dans ses deux dimensions
• CORPORIIL et SPIRI'1UI:L selon les Constitutions.
Aujourd ' hui, it Taut
• payer de sa personne
• etre inventif informe
• donner son temps par le BENEVOLAT.
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I'ENTRAIDE, le PARTAGE Bans un esprit de gratuite
de disponibilite.

CONCLUSION
Darts cette situation , nous sommes interpellees et provoquees
clans notre vie de Filles de la Charitc et en meme temps, fortifiLes dans notre appartenance a la Compagnic en raison
de son Charisme toujours actuel:

"LE SERVICE DES PAUVRES"
Soeur Claire VANHOYL, HdIC
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LA PSYCHOLOGIE FEMININE et
LA PSYCHOLOGIE FEMININ E DE GROUTE

19 .billet 1990

En travaillant cet expose, je me Buis surpris a imaginer ce
que nous autres , hommes , penserions d'une reunion analogue a celleci, mais composee de femmes pretant leur attention a une autre
fenune venue leur parler de la "psychologie masculine"! Qu'en
penserions-nous?
Pretendre vous parler cc matin de la psychologie feminine
est peut - titre un abus . Je ne suis qu ' un homme , enfin un male, je
veux dire un titre humain du sexe masculin!
De plus, cc n'est pas facile, car cc theme est un theme passionnel, et qu'il nous sera bien difficile de I'aborder, de l'ecouter,
d'y reagir sans titre de quelque facon passionne!
C'est enfin , un theme ambigu . Son enonce meme semble prejuger des developpements que l'on peut en faire : parler de la psychologic feminine , c'est presupposer qu'elle existe ; c'est poser une
psychologie differentielle a partir du sexe, c ' est impliquer que l'on
peut opposer , a cette psychologie , une psychologie masculine. Estcc si evident?
Ces precautions oratoires etant prises , nous pourrions
appuyer notre reflexion sur une bonne definition. Qu'est -ce qu'une
femme?
Nous ne saurions nous contenter de celle que donnait, dans
tin colloque consacre au Fait feminin , un biologiste connu: "Une
femme est une femme". Le ton desabuse qu'iI avait prix pour lancer
cette tautologie apparente en disait long sur ses references ambivalentes: l'Eternel feminin, cher aux poetes; sa soumission decouragee a une supposee necessite naturelle qui ferait que la femme serait
un donne biologique mysterieux , inanalysable , irreductible...
Le recours au dictionnaire de I'ACADEMIE Fran4aisc, pour
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1694, annee de la Jere edition du Dictionnaire , jusqu ' en 1835 (6eme
edition ), I'Academie definit ainsi le mot "femme": " la femme est
la femelle de I'homme" . Voila un androcentrisme qui s'est inscrit
pendant deux siecles dans le droit fil de la Genese. Freud n ' a probablement pas conteste cc chef d'oeuvre de definition , Iui pour qui
I'homme etait celui qui avail un penis, et la femme, privee de cet
attribut male , le simple complement jaloux , envieux, revendicatif du
male.
En 1878, I'Academie , prise de scrupule , nuance sa 7eme definition: "La femme est la femelle , la compagne de I'homme ". C'cst
un peu mieux . Encore un effort , et en 1935 ( 8eme edition ) la femme
devient " un etre humain de sexe feminin ". La partic etait des lors
bien engagee.
II reste qu'aujourd ' hui encore, it est tentant d'aborder Ia
psychologie feminine a partir de I'homme, par rapport a I'homme.
La femme serait un peu moins , un peu plus , un peu autre ... Cc qui
fait de I'homme le referenciel.
Est-il possible d'approcher cette difficile question d'une autre
tnaniere ? Queues sont nos sources? Comment eviter de tomber dans
le piege du prejuge„ du parti prix, de l'habitude, dans Ic piege que
nous tend notre desir de confort masculin?
Comment distinguer entre
- cc qui releve des determinismes biologiques : mais quels
sont-ils?
- de cc qui releve des determinismes culturels?
Comment distinguer entre
- ('image de la femme que la societe masculine fabrique
-qde l'image que la femme se fait d'elle-mcmc?
Et a supposer que noes parvenions a apporter quelques elements de clarification - sans ncgliger de declarer nos ignorances, chemin faisant , que pouvons - nous dire de la psychologie de groupe?
Cette derniere question - qui constituera la seconde partie
de cet expose - vous interesse part iculierement , je le sais: votre responsabilite aupres des Filles de la Charite vous confronte sans cesse
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l'importance de cette partie de l'expose, pour laquelle je me refererai tres directement aux donnees et a mon experience de la psychologie sociale. Une premiere remarque : impossible d' aborder "Ia
psychologie feminine " dans une attitude objective. Chacun de nous
est influence:
- d'une part , influence par notre position d'homme dans un
milieu culturel dont emane, depuis fort longtemps, une certaine We
de cette psychologie. Faire table rase de nos prejuges, de nos croyances, de nos representations est un tour de force : confusion entre
psychologie et ideologie
- d'autre part , influence par notre histoire personnelle: les
femmes que j'ai connues , ma mere, mes soeurs peut-etre , qui ont
accompagne mon enfance constituent pour moi un referentiel. Lorsque Barres ecrit "Entre toutes les femmes , it n'y a de vrai que notre
mere ", it en dit long et sur sa relation avec sa mere, et sur cc qu'il
pense ... de la psychologie des femmes . Mais deja, l'ideologie pointe:
une certaine conception, une certaine representation de la femme.
Si la deference n'y faisait obstacle , it serait interessant de
rechercher quelque lien entre la relation du Pape Jean - Paul II avec
sa propre mere et certaines de ses propositions dans sa lettre apostolique.
Pour ce qui concerne les implications personnelles de chacun dans l'idee et l ' image qu'il se fait de la femme, it n'est pas possible ici d'en dire davantage.
En revanche , it est facile de prendre une rapide mesure des
idees et des images que notre culture - surtout si elle est classique,
voire academique - produit dans notre esprit.
Pour ce faire, j'ai pris le temps de relever dans un dictionnaire serieux de la langue francaise les qualificatifs, les emplois du
mot femme . Curieusement , se dessine au fil de la lecture, un titre
humain a deux visages. Tel un Janus feminin , la femme presenterait
un visage de clarte et un visage obscur . Comme dans le temple du
Dieu italiquc, deux portes s'offrent a nous. Ouvrons-les:
. La femme est coquette, elle a le got de la parure . Elle est
legere , instable , capricieuse , inconstante . Girouette perfide, impudique , impure, cet animal porte-jupe est victime de son sexe, volage,
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entiere livree a ses songes , a ses reves, a ses folies. Voila ce qu'on
trouve derriere cette premiere porte.
. Par chance, la seconde porte ne nous est pas interdite: elle
nous conduit a un etre angelique. Son intuition, son got artistique
font de la femme 1'inspiratrice de l'homme. Son charme, sa sensibilite, sa pudeur, sa douceur, son denouement s'allient a une force rassurantc.
Etrange dichotomie qui fait de la femme , tour a tour, ange
et demon. Un ange ou un demon. Ces "objets chers et funestes"
comme le dit Rousseau, ne sont pourtant, a en croire La Bruyere
"ni meilleurs ni pires que les hommes"! Alors que pour Vigny, la
psychologie de la femme est celle'd'un enfant malade et douze fois
impur"!
Malraux - dans La Condition humainc - semble vouloir retablir I'equite : " Une femme est aussi un titre humain " dit-il. Vous
appreciez I'humour de cet aussi! Pauvre Malraux! Quant au jugement definitif de Michelet declarant que " 15 ou 20 jours sur 28, la
femme n'est pas settlement une malade mais tine blessee", on croit
rever!
Et si nous jetons un rapide regard sur les inspirateurs des
romanciers , poetes, historiens de nos temps modernes , nous constatons que cette " psychologie " a I'emporte piece vient de loin . En definissant la femme comme celle qui induit au peche ( cf. Tertullien:
"Femme , to es la porte du diable; c'est a cause de toi que le His
de Dieu a d mourir... Tu devrais , vetue de haillons et de deuil, etc..."
- St Jean Chrysostome : " en toutes les betes sauvages , it ne s'en trouve
pas de plus nuisance que la femme" - Erasure: "La femme est un
animal inepte et ridicule . Platon avait raison de se demander dans
quelle categoric la placer, celle des titres raisonnables ou des brutes..."), avec de telles representations done, comment nous etonner
que les hommes, au fil des siecles , aient prete a la femme tine
"psychologie " a part , des traits de caractere et un destin obscurs!
Ne sourions pas. Pour archafques que nous paraissent
aujourd'hui de telles references, elles ont contribue a I'idee que nombre d'entre nous se font encore de la psychologie feminine. Et ce
nest pas tout . La femme elle - meme , heritiere de ces condemnations,
comment n ' aurait -elle pas - consciemment ou non , deliberement ou
non - repondu de quelquc maniere a l'image que I'homme lui ren-
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nous lance cet avertissement: "Ne les accusez pas d'etre cc qu'elles
sont; c'est nous qui les avons faites ainsi, dcfaisant 1'ouvrage de la
nature".
A partir de la, nous avons a nous demander ce que l'on peut
entendre par "psychologie feminine"? Dans un langage et selon une
approche traditionnelle , proches de ce qu'on appelait autrefois "la
psychologie des facultes et la psychologie des caracteres", la psychologic feminine se reduirait a 1'enonce de traits de caractere , recueillis plus ou moins intuitivement , et surtout a partir de notre experience personnelle . On sait les limites, les illusions, les dangers d'une
Celle demarche.
Si Pon veut au contraire faire preuve d'un minimum de
rigueur (approche experimentaliste), on se heurte a une difficulte
majeure: comment faire le depart entre
- des comportements et des attitudes lies directement a la
"nature" feminine (psychologie de l'inne)
- des manifestations psychiques et des attitudes directement
acquis, d'ordre culturel (education, conditionnements)
- et enfin, des conduites reactionnelles qui representent, chez
la femme, des reponses aux demander, attentes, sollicitations, prescriptions de la societe masculine?
Essayons cependant de prendre en compte ces distinctions.
Et pour cela, it est de bonne methode de dire d'abord quelques mots
des determinations biologiques.
Ces determinations, on en connait aujourd'hui quelquesunes. Telle, la presence ou ('absence du chromosome Y , base de
la differenciation sexuelle. Mais aussi, les differences de fonctionnement aujourd'hui reperees au niveau des deux hemispheres cerebraux (d'ou, semble-t-il, une aptitude plus grande chez la femme,
a la verbalisation - maniement du langage, fluidite, etc...; et en revanche, de moindres aptitudes a ('orientation spatiale - ex. lecture d'une
carte).
De plus, des etudes relativement recentes portant sur la programmation biologique de I'etre humain, on peut conclure que le
programme de base est le programme femelle: le sexe feminin est
le sexe de base. Ce n'est que secondairement que I'embryon peut devenir masculin: voila qui demythifie le primat du masculin tel qu'il etait
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encore au debut de notre XXe siecle! De fait, on sail aujourd'hui
que des la naissance , Ia femme est moms fragile que I'homme (cf.
mortalite des enfants males; cf . longevite; cf . aussi les suicides; les
cas de delinquance...).
En revanche , 1'etude du fonctionnement hormonal vient confirmer l'idee que l'homme est plus stable , la femme repondant a un
fonctionnement cyclique ... Encore qu'il s'impose de ne pas exagerer cette difference : chacun des deux sexes , en effet , detient des hormones du sexe oppose , suffisamment pour fausser le jeu de la difference . De plus, on ne saurait reduire la femme a ses hormones comme on la reduisait jadis a son uterus ! Regles et cycles peuvent
titre aujourd ' hui supprimes sans prejudice pour la sante de la femme:
voila qui fait obstacle a l'idee there aux hommes que la feminite et
la jeunesse de la femme sont exclusivement liees a (' existence du cycle
ovarien.
A partir de IA, et sans nous attarder davantage dans ce registre biologique , nous pouvons retenir :. Le declin de ce quc l'on pourrait appeler " une biologie punitive" : la sexualite ne peut titre reduite
a la fonction de reproduction . Le comportement scxuel West pas
reductible a l'accouplement procreateur . " L'anatomie West pas le
destin! contrairement a ce que les hommes etaient enclins a penser
" (cf. S. de Beauvoir ). Ou plutot , le biologique apparent tie nous
livre qu ' une partie de la realite. En d'autres termes, Ia sexualite comprend aussi des fonctions erotiques et relationnelles independants du
cycle dont depend la reproduction.
. Seconde remarque : la duree de la fonction maternelle ne
cesse de decroitre relativement a la duree de la vie de la femme. Et
cette reduction , considerable , tient a plusieurs facteurs:
- abaissement de I'age des premieres regles,
- disparition dans nos societes de la mortalite maternelle,
-longevite de la femme,
-celle-ci , si elle desire 2 ou 3 enfants, n'est plus obligee d'en
mettre au monde 6 ou 8 ou 10! (affaissement de la mortalite infantile),
- raccourcissement de la periode d'allaitement,
- possibilites de regulations artificielles qui viennent faire
echec aux regulations naturelles ( menopause).
Bref , dans notre etat de civilisation , la femme est " femme"
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de la seule fonction maternelle: cette "revolution" est, de toute evidence, de nature a bousculer ce qu'il est convenu d'appeler la psychologic feminine.
11 est vrai que cette "psychologie feminine" supposee connue est We a des determinations sociales. Pour faire image, disons
que jouer a la poupee ou jouer aux soldats de plomb, suivant que
1'enfant est fille ou garcon, ne va pas sans consequences. L'education, le conditionnement social, les facteurs culturels dans leur ensemble conduisent a fabriquer des males et a fabriquer des petites filles.
Dans un monde qui, nous venons de le voir, enfermait la
femme dans sa fonction maternelle, tout etait mis en oeuvre pour
preparer et reduire la fille a son destin. (cf. etude sur les livres de
lecture des enfants du primaire: roles differencies de la fille et du
garcon). Les parents, avant meme la naissance de lour enfant, "attendent", "preferent", souhaitent un garcon, ou au contraire, une filic
dans une attitude biaisee; attitude qui exprime, traduit des desirs,
des images, des peurs,des croyances, des prejuges relatifs a cc qu'est
la femme par opposition a I'homme. Et, a partir de la, ('education
revue par la fille ne cesse de se separer de cclle dont beneficie le garcon (cf. quelques exemples: proprete, importance pour la fille de
l'aspect physique; expression des emotions: un garcon ne pleure pas!,
etc..).
L'education proprement dite est completes par cc qu'on
peut appeler le conditionnement social. Le "vecu feminin" - pour
parler moderne - s'imprcgne du discours, des cliches masculins. La
presse, les medias, la publicite perpetucnt - en l'adaptant - la mythologic dominante sur le sexe feminin, et par consequent sur la psychologic feminine. Its ne cessent de creer ou de restaurer le my-the de
"I'eternel feminin". lls ne cessent de se referer a une specificite
de la psychologie de la femme (cf. repartition des roles: menage,
proprete, seduction...). Plus subtilement, aujourd'hui encore, it y
a des psychiatres qui parlent de l'hysterie comme d'une maladie
specifiquement feminine, imposant par la I'idee que, naturellement,
la femme presente des traits psychiques du type: theatralisme, somatisation, labilite emotionnelle, etc... (cf. I'hysterie, a I'epoque de
Charcot en France, de Freud en Autriche... dans une societe puritaine, victorienne... ).
Aujourd'hui encore, se perpetuent des tabous relatifs au cycle
feminin: une valeur magique/malefique est attribuee au sang mens-
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Certes, - nous I'avons note hier matin - une evolution
spectaculaire est a l'oeuvre, qui affecte la condition feminine. Mais
it reste que l'idee que se fait I'homme de la psychologie de la
femme est encore trey pregnante. L'honime continue d'affirmer
que fa femme est irrationnelle, mysterieuse, imprevisible, fantasque a partir de cc qu'il pretend constater, mais sans voir que,
precisement, it lui demande d'etre irrationnelle , imprevisible, fantasque...
Ainsi se dessine une psychologie du sens commun - cette
chose du monde la mieux partagee... mais, ajoute Descartes, a condition de I'appliquer bien. Par opposition a I'homme repute comhatif, violent, vaniteux, ambitieux, independant, juste, egoiste, exact,
avide, interesse, decide, critique... la femme, a en croire le discours
masculin serait : imaginative , temperante , active, patiente , versatile,
impulsive , irritable , rancuniere , pitoyable , bavarde, gaie, timide,
enclitic au mysticisme...
En gros, I'homme serait du cote de la culture , la femme, du
cote de la nature. Distinction Iongtemps posec comme allant de soi,
utilisee sans aucun souci de verification serieuse, et pour mieux assurer la domination masculine.
Aujourd'hui, on voit poindre une hesitation du cote des
hommes . Si I'etre humain , comme on a pu le dire, est culturel par
nature , la reference aux finalites de la nature des qu ' il s'agit de la
femmc, sa nature comme on se plait a dire, ne serait - elle pas un effet
de la culture, une resultants culturelle?
Le XIXe siecle - qui a beaucoup fait pour cristalliser cette
dichotomie homme - femme - enseignait que la femme est du cote de
I'hysterie, l'homme du cote de la paranoia. En realite, toutes les
recherches, toute I'experience accumulee en psychopathologic et en
clinique, mettent en evidence une repartition qui n'a rien de bimodale. Quant a cc qui concerne le desir, 1'erotisme, I'amour, I'affectivite, la creativite, nous devons reconnaitre notre ignorance: scientifiqucment, on ne sait pas s'il est fonds de poser une distinction significative entre les homilies et les femmes.
Si maintenant on regarde les chosen a partir d'une approche
sociologique et psychosociologique (enquetes), it est clair que de tel-
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C'est finalement en cc sens que l'on peut parler, iegitimement, de psychologie feminine. J'indiquerai quelques-uns des traits
reveles par des enquetes de cc type, portant sur ('image, et en les
presentant suivant trois groupes d'age:
- jusqu'a 30 ans, la femme est d'abord soucieuse de son
aspect physique, de son pouvoir de seduction.
Elle se vet aussi bien d'un pantalon que d'une jupe (le pantalon est legerement dominant). Sa coiffure semble negligee, mais
d'une maniere sophistiquee (desordre provoquant). Le maquillage
affecte surtout les yeux; elle considere que les rapports sexuels sont
"autorises", normaux des l'age de 18 ans.
- Apres 30 ans, tout se passe comme si la femme vivait une
sorte de menopause psychologique: souci de conformite sociale: le
vetement est plus sage; la robe, voire lc tailleur l'emportent (le changement de vetements est plus frequent). Avec les annees, la femme
s'habille moins pour plaire que pour son agrement personnel et pour
sa commodite. La coiffure prend une importance croissante (cc souci
est rationnalise: it s'agit d'etre correcte: souci de bonne tenue). On
observe un deplacement du maquillage des yeux vers les levres. La
femme de 35/45 ans adhere aux "exigences" de la fcminite dans
laquelle l'epouse doit trouver son accomplissement. Plus severe a
l'egard des rapports sexuels, elle considere qu'ils ne devraient pas
exister avant 21 ans.
- Apres 45 ans, avec la menopause biologique, la femme
porte moins d'interet a la surface visible de son corps. En revanche,
else accorde une attention croissante aux fonctions internes. On pourrait dire que le souci de la sante l'emporte sur celui de la beaute.
Cependant, elle reste vigilante et critique sur ('augmentation de son
poids: a noter que cette preoccupation s'affaiblit apres 65 ans.
De ces resultats limites, on peut donc retenir que la femme
aurait d'elle-mcme deux images: une premiere, de nature esthetique,
puis une seconde d'ordre biologique.
. Autre trait, relatif cette fois a la psychologie feminine en
matiere de sexualite: une femme jeune, celibataire ou divorcee a tendance a considerer "l'entente physique" comme plus importante quc
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sur !'entente physique. Toutes situations confondues, et en ne retenant comme critere que l'age, on note qu'a 20 ans, 2 femmes sur
3 attachent plus d'importance a l'entente physique; alors qu'a 65 ans,
elles declarent que cette entente est relativement peu importante.
D'une maniere plus generale, les deux tiers des femmes (tous
ages confondus) declarent que l'epanouissement, la reussite sexuelle
n'est pas l'essentiel de ]'existence feminine, qu'il nest pas necessaire
de faire ]'amour frequemment pour s'aimer.
11 est interessant de noter dans quelle attitude les femmes
abordent aujourd'hui la question du manage et de l'avortement.
Mariage: 2 femmes sur 3 estiment qu'il n'est pas necessaire de se
marier quand on s'aime (dans la tranche d'age 22-28 ans,
78% expriment cette opinion).
Avortement: 23% 1'estiment "normal"
16% le condamnent
77% sont plutot "pour" avec ou sans reserve.
(A noter qu' a I'age de la maternite (22-28 ans) 89 % sont "pour").
Ainsi, c'est seulement en vieillissant que la femme accepte,
voire justifie retrospectivement les interdits auxquels elle a pu se heurter dans sa jeunesse: en se desinteressant de la fonction erotique au
profit du fonctionnement de son corps (sante), elle projette sur toutes les femmes, d'une maniere normative, sa propre mutation.
Si j'ai d'abord rapporte ces indications relatives a la sexualite, indications partielles certes, mais significatives, c'est parce que
('opposition Homme/Femme se fonde evidemment sur le sexe.
D'autres aspects de la psychologie feminine doivent cependant etre
soulignes.
. Psychologie de I'identite. Face a l'homme detenteur traditionnel et reconnu de l'autorite (civique, technique, paternelle...),
la femme a besoin d'une identite feminine specifique. Comment realiser celle-ci autrement que dans la maternite? Mais alors que
l'homme reduit volontiers la femme a sa fonction maternelle (la
"vraie" femme, j'y faisais allusion hier, la femme-mere s'opposant
a la femme Iegere, facile, objet de plaisir, comme la lumiere s'oppose
a l'obscurite), la femme elle-meme vit la maternite comme inaugu-
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femme elle est un commencement, un point d'appui, cc qui lui permet de se poser comme etre humain specifique, signifiant, face a
1'homme.
C'est a partir de cette distinction que l'on peut comprendre
l'antifeminisme de la majorite des femmes. Nous le disions hier, si
le feminisme exprime chez la femme le desir de s'emparer de l'identite virile, la masse des femmes a interprets - non sans raison - cette
revendication comme un refus de l'homme, en courant le risque de
se voir depouiller de ses qualifications propres. Cela, pour cc qui
regarde le feminisme premiere maniere. Car, pour cc qui est de cc
que je designais hier comme un neo-feminisme, les femmes ne lui
sont pas hostiles: it s'agit bien, avec cc mouvement actuel, d'affirmer l'identite feminine.
Ainsi, on ne saurait exagerer l'importance de !'enfant aux
yeux de la femme a la recherche de son identite. Si, comme le lui
ont dit les hommes, la femme est le non-sexe, celle-ci va decouvrir
dans l'enfant une possibilite de revanche. Non pas l'enfant recu de
I'homme dans une attitude passive, mais bien ('enfant voulu activement, au moment choisi. Les psychanalystes diront que l'enfant pout
alors, et a cette condition, assumer la fonction phallique: la femme
est femme, et elle a un enfant (cf. cc que je disais hier: I'homme a
un corps et pour lui, la femme est son corps).
Ainsi reinterprets, ('enfant dcvient le lieu de "la volonte de
puissance" de la femme. Il est, pourrait-on dire, l'otage de la femme
dans sa lutte pour asscoir son identite et son pouvoir face a I'hegemonie autoritaire et "puissante" de I'homme.
C'est bien ainsi que l'on petit entendre cc que dit Agrippine
d'Britannicus:
"Derriere un voile, invisible et presente j'etais de ce grand corps l'arrte
toute puissante".
Nous entrevoyons la un element essentiel de la psychologie
feminine. A I'autorite, aux pouvoirs institutionnels, a la fameuse
"puissance" masculine, elle-meme exprimee par le possesseur du
penis, la femme oppose sa fonction maternelle. Non comme une fin,
je I'ai dit, mais comme l'inauguration symbolique de sa feminite.
Symbolique et imaginaire. La realite (le reel) de 1'enfant, sa
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Cc qui compte, pour la femme, finalement, c'est sa capacite a regarder tout homme comme un ancien enfant, comme l'enfant qu'il a
ete, tout droit sorti de la femme.
C'est a partir de la que Pon peut saisir de la maniere la plus
concrete la psychologie feminine. Dans le moment meme o I'homme
fait le malin (affirmation derisoire de sa puissance sexuelle, vanite
de son savoir, peau de chagrin de ses pouvoirs institutionnels...), la
femme jette sur lui un regard de commiseration amusee, parfois
agressive, souvent affectueuse... Elie Bait, en tout cas elle sent que
dans I'homme, l'enfant qu'il a ete est toujours la, comme signe do
la "puissance" feminine.
Certes, dans sa prime jeunesse, la femme West pas au clair
avec cette symbolique. Fille de son pere, elle cede d'abord au desir
de seduction (d'ou les traits releves plus haut concernant les femmes
de moins de 30/35 ans). Et puis, vient la maturite, et avec elle, la
lucidite: "Cours apres moi, que je t'attrape"; cette boutade, cette
plaisanterie (mais aux yeux du psychanalyste, it n'y a pas de plaisanterie insignifiante), it faut en faire une lecture diachronique: c'est
dans la chronologie de sa vie que la femme entend bien, comprend
tout le sens de cette pretendue boutade.
Cc serait m'eloigner trop de I'axe de cet expose - et it faudrait y consacrer un bon morceau de temps - que de degager toutes
les consequences de ce que j'evoque ici, daps la relation du couple
homme-femme. Je me bornerai a mentionner ce que pourrait titre
ce chapitre: le passage de 1'echange organique et fonctionnel a l'interaction homme-femme.
C'est en effet que la femme veut aujourd'hui titre acteur,
c'est-a-dire sujet autonome - je ne dis pas independant disposant
d'une zone de liberte et d'incertitude. (N.B. aujourd'hui, 3 divorces
sur 4 sont demandes par la femme).
Recapitulons. La psychologie feminine, en cette fin du XXe
siecle, se traduit par une attitude de base: apres la femme humiliec
et veneree, apres la femme revoltee et tournee en derision (Feminisme
I), nous decouvrons aujourd'hui, a travers le Feminisme II, la femme
affirmee, engagee de plus en plus dans une interaction avec I'homme
a qui elle propose d'ctre un partenaire (ni Maitre, ni adversaire).
11 ne m'appartient pas, ici, de faire retour a vous-memes,
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compte-tenu des implications de ce que je viens, trop brievement
d'indiquer.

II est grand temps d'aborder maintenant le second versant
de cet expose: la psychologie feminine de groupe. 11 me sera possible d'etre plus rapide, sauf a profiter de l'echange qui doit suivre
tout a l'heure, pour approfondir ce que j'aurai mentionne d'une
maniere succincte.
Parler d'une "psychologie feminine de groupe" requiert
beaucoup de prudence. En effet:
- nous venons de voir que la psychologic feminine en general est un concept difficile a definir et a manier. Le clivage hommefemme est loin d'etre aussi rigoureux qu'on le croit spontanement,
par la seule reference a I'anatomie. L'approche hormonale met en
evidence des situations sexuees plus ou moins intermediaires. De plus,
les consequences des determinants biologiques sont mal connues ou
inconnues. La part de prejuges lies a nos croyances et aux interets
de la societe masculine est importante. Enfin, je l'ai dit deja, it est
difficile de faire le depart entre des comportements supposes "feminins" (innes), des comportements dependants de facteurs culturels
(acquis) et des comportements reactionnels (reponses, voire strategies);
- la psychologie sociale - dans le champ recemment etudie
(1945) de la dynamique des grouper - conduit a mettre en evidence
des phenomenes de groupe et des modalites de regulation qui transcendant tel ou tel groupe, qui s'appliquent a tous les types de groupe.
L'approche systemique, plus recente encore, conduit de la meme
maniere a considerer un groupe comme un systeme d'echanges interactif relativement independant des individus qui le composent;
- j'observerai enfin qu'a ma connaissance, les psychologues
sociaux - ou psychosociologues - ont travaille la question de la differenciation homme-femme surtout a partir de groupes d'enfants
(milieu scolaire). Les groupes d'adultes olives sexuellement, ont ete
approches de maniere surtout empirique (clinique). A cet egard, it
m'est possible de me referer a mon experience personnclle accumu1ee depuis quelque trente annees: groupes de formation, groupes de
therapie (psychanalyse de groupe) dans divers milieux sociaux et pro-
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d'entreprise, etc...).
Ces precautions etant enoncees, en prenant appui sur cette
experience et sur cc que nous savons de la psychologie feminine, it
est possible de risquer un certain nombre de remarques.
1. du point de vue du fonctionnement mental: pour autant
que des differences de fonctionnement des deux lobes, droit et gauche du neocortex soient fondees (cf. lobe gauche : analyse, rationalite analytique ; lobe droit : synthese , verbalisation, intuition ), it n'est
pas surprenant de constater , chew les groupes feminins, moms
d'aisance dans des groupes a taches (groupe de travail du type:
analyse d'un probleme, elaboration rationnelle , etc...) et, en revanche, plus de facilite a se centrer sur le groupe lui-meme, globalement
et intuitivement saisi.
Plus serieusement, on sait que du point de vue culturel
(acquisitions Bees a 1'education...), la femme est moins portee que
I'homme a fonder un groupe sur une organisation hierarchiscc. D'o
l'observation qu'un groupe feminin ne se precipite pas sur les aspects
organisationnels de la vie du groupe. 11 semble done que le groupe
feminin est moins soucieux de procedures, de repartition des taches,
de designation de leaders (statutaires), de definition d'objectifs.
En revanche, le groupe feminin, moins focalise sur un objectif, sera plus sensible aux finalites, aux significations. Dans la pratique, cela a pour consequences:
- Une disponibilitc plus grande, une attention plus vive a
cc qui surgit. N'en concluons pas trop vite que le groupe feminin,
que la femme est plus "sensible" que I'hommc. Je crains que cc soit
la une image toute faite qui arrange l'homme: a la femme la sensibilite, a I'homme la force et la raison! En realite, une distinction
s'impose:
Si Pon entend le concept de sensibilite dans son sens strict,
le fait de ressentir et de reagir a cc que I'on ressent globalement, oui
sans doute, la femme percoit mieux que I'homme une situation cornplexe; elle se dispense d'une approche analytique.
* Si, par sensibilite, on veut dire emotion, fragilite... alors,
c'est plutot l'homme qui est le plus sensible, le plus fragile. Deja,
Bergson soulignait la force feminine face a l'emotion. Notre expe-
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remotion. Sa faiblesse relative est manifeste quand, d'aventure, la
maladie 1'abat. Les soignants savent cela. L'enfant, dans l'homme,
reste tres present sous le masque.
- Deuxieme consequence: le groupe feminin est moins soucieux d'efficacite, si l'on comprend par efficacite 1'ajustement des
moyens aux functions, l'ordination des fonctions a une politique,
et la definition rationnelle de cette politique.
A court terme, le groupe feminin pourra apparaitre comme
"bavard", desordonne... Poetique. A moyen et long tcrme, it n'est
pas certain que ('efficacite d'un groupe feminin soit moindre. Cela
depend, finalement, de l'objectif du groupe.
- Autre consequence encore de la sensibilite du groupe feminin aux finalites plutot qu'a 1'organisation objectivable du groupe:
le domaine de la communication.
Au premier degre, la communication dans un groupe feminin apparait comme un peu confuse. Les hommes s'engagent volontiers dans la communication avec un schema simple: definition des
mots, definition des circuits et des canaux, etc... En cc sens, 1'information est apparemment meilleure dans un groupe masculin. Meilleure, mais plus pauvre. (cf. I'ordinateur dont le "langage" confine
a la plus grande pauvrete: oui/non).
En revanche , 1'etude de la communication dans un groupe
feminin permet de reperer
* d'une part, une plus grande "richesse" de ('information:
les mots sont pris dans toute leur epaisseur, c'est-a-dire a un vocable donne peut correspondre plusieurs acceptions;
* d'autre part, le groupe feminin semble acceder plus facilement que son homologue masculin a ce que I'on appelle la "metacommunication", c'est-a-dire le fait de communiquer sur la communication elle-meme: it y a ce qui est dit; puis cc que l'on pout dire
sur cet enonce: double sens, implications, le moment o 1'enonce surgit, le ton, le climat, les interpretations, revaluation meme...
Du point de vue de 1'exercice de 1'autorite et du phenomene
de leadership: nous retrouvons, a ce sujet, la question de I'organisation. Ainsi que je I'ai indique it y a un instant, le groupe feminin
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groupe une dynamique propre a des structures de relations souples.
D'ou le peu d'interet accorde au leader statutaire. Projetant dans
le groupe cc qu'elles vivent habituellement, les participantes accordent plus d'importance au pouvoir reel qu'a I'autorite hierarchique
(cf. dans la vie familiale, la femme se comporte volontiers ainsi: elle
accepte avec un peu d'ironie amusee l'autorite formelle, en sachant
Bien qu'elle detient a sa maniere une realite de pouvoir).
A partir de la, le groupe feminin petit etre un lieu conflictuel, plusieurs leaders se manifestant et s'efforcant d'exercer le pouvoir (prise de parole, decision...). A trop mepriser les formes ordonnees et les procedures de decision, le groupe tombe dans une sorte
d'anarchie: rivalites, jalousies, rcjets...
Une autre maniere d'aborder la psychologie feminine de
groupe pourrait consister a faire reference aux images paternelle et
maternelle dans le groupe familial. Le pere symbolise la loi, I'interdit, l'ordre. La mere est celle qui nourrit, protege, garde... Dans une
situation de groupe, les participants masculins se positionnent face
a I'autorite en la considerant comme 1'expression de la loi: Ic leader
masculin apparait comme le pere: ou on accepte sa loi on on se
revolte: et dans cc cas, les comportements individualistes l'emportent (cf. les resistances masculines aux reunions). D'ou le caractere
de serialite des groupes masculins: les participants sont juxtaposes,
attendent ... et n'en pensent pas moins.
La psychologie feminine de groupe semble tout autre: I'autorite est interpretee comme maternelle. D'ou des attitudes de demande:
besoin d'etre pris en consideration, d'etre remarque, d'etre aime. A
la limite, et par opposition au groupe-serie frequent avec des participants masculins, le groupe feminin tend vers quelque chose de
fusionnel: on est ensemble, on s'aime bien... Comme cela releve plutot du reve que de la realite, les reactions de deception, d'insatisfaction se font jour et s'expriment par de l'agressivite active ou passive
(mutisme).
L'examen des comportements en groupe, en fonction:
- des participants,
- des situations,
- et des types de reunions,
exigerait de longs developpements. Je bornerai done a ces quclques
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Tout au plus, pourrions-nous souligner les consequences probables
des evolutions psychologiques et sociales evoquees hier et au debut
de cet expose, sur la vie en groupe - et notamment en communaute,
puisqu'il s'agit ici, implicitement, des Filles de la Charite.
A cet egard, it y aurait lieu de s'interroger sur deux points,
de sens et d'importance differents certes, mais egalement presents:
- le rapport entre I'activite de service et la vie de communaute;
- la maniere dont une communaute de femmes reagira de
plus en plus au role institutionnel d'un "Directeur" masculin, d'un
aumonier, d'un pretre...

Au terme de cet expose, pour incomplet qu'il soit, on voit
bien qu'il en est de la psychologie feminine cc qu'il en est de la
condition des femmes en cette fin de XXe siecle: it s'agit de realites
non pas figees, definies, definitives.
Pour cc qui regarde la condition feminine dont nous avons
parle hier matin, c'est assez evident: le changement social est a
cet egard directement a l'oeuvre, et nous savons que cc changement est permanent , qu'il tend a s'accelerer et a s'accentuer. Pour
en avoir une claire conscience, je suggere de tenir compte avec
prudence et reserve de tel ou tel Bondage: mieux vaut prendre la
mesure des evolutions sur la grande distance: elles sont spectaculaires.
Pour cc qui regarde la psychologie feminine, individuelle
et de groupe, it convient de se defier d'une attitude philosophique
qui nous conduirait a definir une psychologie de l'essence, une
psychologie des facultes et des caracteres. D'un point de vue biologique, soyons assures que les progres extraordinaires de la microbiologic, de la genetique , progres realises depuis ces dix dernieres
annees, que ces progres ne peuvent que se poursuivre. Et a partir
d'une connaissance plus fine des determinations biologiques, nous
aurons probablement a revoir nos idees sur la psychologie feminine.
Psychologie de la femme ou psychologie des femmes'? Qui
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en compte dans ses recherches, qui ne voit que cet ensemble d'ordre
psychologique - mental et affectif, est Iui-meme evolutif et relatif.
Evolutif, puisque la psychologie de l'etre humain est d'abord une
reponse a une situation; relatif, puisque c'est a travers ces reponses
et done a travers ces situations diverses (dans le temps et dans
I'espace) que se construit la personnalite de I'etre humain.
C'est pourquoi on ne saurait trop rester modeste face aux
questions evoquees ici. Nos perceptions et notre discours d'hommes
parlant des femmes, ne I'oublions pas, sont biaises, je l'avais souligne en commencant. Ne l'oublions pas.
Olivier COTINAUD
Psycho - Sociologue
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COLLABORATION DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
ET DES AUTRES FAMILLES VINCENTIENNES

20 juillet 1990

Avant d'evoquer notre collaboration propreinent dice,
permettez-moi de presenter rapidement l'une des composantes de
cette collaboration, la Province de Paris.

1. Presentation de la Province de Paris:
1) Chiffres:
- 161 confreres, dont 14 freres, moycnne d'age 65 ans.
- Province tres dispersee:
13 maisons en France,
5 a I'Etranger Viet-Nam, Turquie, Grece, Alegerie, Cameroun
et Canada.
- 13 nationalites.
2) Activites apostoliques:
- en France: la mission vincentienne
- la mission courte = mission populaire traditionclle
- la mission longue = 6 ans sur un secteur rnemes objectify
- la melange de la mission courte et longue.
Une equipe de trois confreres, sur un petit secteur, travaillant sur
une zone plus vaste avec les pretres diocesains. L'equipe prepare
le temps fort de mission, y participe et assure le suivi de la mission.
- le Pelegrinage de la Rue du Bac,
- Deux paroisses,
- les marginaux (Gitans)
- diverses Aumoneries.
3) la formation:
La formation est commune aux deux Provinces de France.
11 existe un service des vocations dans les deux provinces.
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Le deroulement en principe est celui -ci:
7
- ler cycle au Grand Seminaire de Nancy, ....... 2 ans
I
- Service nationale ou stage, eventuellement...... 1 an
4
- Seminaire Interne, au Berceau ................ I an
7
- 2eme cycle de Grand Seminaire, au Centre-Sevres s.j. 3 ans
- anne diaconale . ............................. 1 an
I
- TOTAL: ................................... 8 ans 20

Nous avons quelques seminaristes qui viennent des seminaires dioce,ains.

II. Collaboration:
1) La Societe de Saint Vincent de Paul:
Relations excellences a tous Ies niveaux, international, national et
diocesain, ou les Conseilles spirituels sont lazaristes.
Participation a des activites precises: v.g. camp de jcunes en aoCt
prochain.
La requete est surtout un apport vincentien.
2) Les Jeunesses mariales:
Un confrere est Conseiller spirituel des J.M.
Participation aux activites proprement dices,
Un jeunes JM. entre dans la Compagnic cette annee.
3) Les Equipes Saint-Vincent:
Les relations sont excellentes egalement. Mais nous retrouvons peu
sur le terrain pour des actions communes.
4) Les Filles de la Charite:
Les relations sont constantes , familiales en France et a I'Etranger.
Nous savons que noun pouvons compter sur nos Soeurs, comme
elles savent pourvoir compter sur nous.
Le service spirituel:
C'est un service qui devient lourd pour notre petit nombre:
- Sept directeurs:
- le Directeur General,
- Les Directcurs provinciaux de Lille, Paris, Rennes, Algerie,
Grece, Viet-Nam.
- Animateurs regionaux: Cameroun et Canada.
- Neuf aumoniers de maisons de retraite de Soeurs.
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- La predication des retraites annuelles, environ 50 pour les deux
provinces c.m. de France.
- La Commission Mixte (visitatrices-Directeurs et les deux Visiteurs
de France).
La collaboration effective:
- I'equipe du Pelerinage de la rue du Bac, 3 Soeurs travaillent
a plein temps avec les Peres.
- implantation sur un meme secteur missionnaire rural, complementarite feminine.
- college St-Benoit a Istanbul, responsabilite du college partagee.
- certains services de la Maison-Mere.

Conclusion:
L'age des confreres et notre nombre ne nous permettent pas
une collaboration plus grande tans avec le laicat vincentien qu'avec
les Filles de la Charite. Il serait souhaitable que noes 1'intensifiions.
11 y aurait aussi quelque chose a faire pour un laicat autre
que celui de la Societe de Saint-Vincent-de-Paul, Equipes St-Vincent,
etc.... Ce sont des Bens qui voudraient alimenter leur vie chretienne
et leurs engagements a la spiritualite de saint Vincent. Nous n'avons
pas encore reussi a mettre sur pieds quelque chose de valable.

LES ACTIVITES MISSIONNAIRES PRINCIPALES:
Les activites apostoliques de la Province de Paris ont cte definies, en 1983 , dans le PROJET PROVINCIAL, remis a jour constament.
Ce Projet, fruit de la reflexion des confreres depuis plus de
dix ans, recommande deux directions a noire action:
1. la mission populaire, en France,
2. la mission ad gentes.
1. LA MISSION POPULAIRE EN FRANCE:
Cette mission populaire se fait selon deux modalites ou deux
rythmes:
a. LA MISSION POPULAIRE COURTE:
C'est la seule maison de BONDUES qui assure encore ce type
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de mission dans une paroisse ou groupe de paroisses, avec visites
faites par les missionnaires ou des laics de la paroisse . Puis Ic temps
fort de predication sur les grandes verites de la foi. Rassemblement
des divers groupes: enfants, chretiens engages dans differents secteurs, personnes agees. A la fin de la mission, un questionnaire est
propose aux chretiens qui leur demande dans quel domaine de la vie
paroissiale ils accepteraient de s'engager apres la mission.
Le temps fort se fait soit a 1 ' eglise soit sous le chapiteau.
Comme du temps de saint Vincent, le probleme est celui du
suivi de la mission. L'apres-mission depend en grande partic de la
maniere dont les pretres qui nous succedent acceptant reellement de
prendre Ic relais de ce qui a ate eveille et sucile chez les Imes. L'ideal
est d'avoir sur place un pretre diocesain ou un confrere, qui suit les
chretiens et les aide a realiser /'engagement pris durant la mission.
Des tentatives on[ ate faites de missions aver des menibres
des Communautees nouvelles: Emmanuel et Lion de Juda.
Nous souhaiterions pouvoir engager, pour un an ou deux
ans, des laics dans les equipes de inissionaires.
En jan vier dernier nous avons pris /'initiative d'une renconIre des missionnaires des autres Congregations qui font
encore des missions. 11 y a certainenient un regain d'interet
dans certains dioceses pour cette forme d'intervention. A
nous de bien ajuster i'outil aux besoins et aux possibi/ites
reelles.
b. LA MISSION POPUI.AIRI: LONGUE. I)UREE:
La Province s'est engagee, depuis 30 ans, dans cette forme
de mission Parce que nous avons ate affrontes au phenomene de dechristinisation ou de "non-christianisation" de certaines zones en
particulier.
Les equipes missionnaires s'implantent pour un temps assez
long dans un secteur rural ou peri-urbain et, tout en assurant les
taches paroissiales, essaicnt de faire naitre une communaute chretienne veritable par /'engagement de laics.

Tani a la campagne qu'en ville, les visees missionnaires et

vincentiennes sont bien affir mees dans les "Projets comnninautaires et pastoraux" des equipes lazaristes attention aux
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qui participent au quadrillage pastoral du diocese; meme si
les Eveques sons tou fours press, dans leurs propos, a reconnaitre noire charisme missionnaire.
Il etait indispensable que noun ayons a proposer un projet
precis que les Eveques puissent integrer clans leur projet diocesain.
C'est ce que nous avons essaye de realiser clans le "Projet de Mission Vincentienne en Monde Rural"; it associe les avantages de la
mission courte et de la mission longue.
L'intuition du Projet Rural Une equipe de trois confreres,
sur un petit secteur, travaillant sur une zone plus vaste avec les pretres diocesains. L'equipe prepare le temps-fort de mission, y participe et assure le suivi de la mission. II est decrit clans le papier vert.
c. Le Pelerinage de la Medaille Miraculeuse a la Rue du Bac:
Vous le connaissez bien depuis 15 jours.
C'est un pelerinage qui se developpe de plus en plus. C'est
une mission permanente.
Cinq confreres y travaillent a plein temps, plus une dizaine
de confesseurs.
Il y a deux categories de gens frequentant la Chapelle:
- les gens du quartier et de la Region parisienne, qui sons
reguliers aux offices (Eucharisties, celebrations rnariales,
confessions)
- les pelerinages organises venant de France ou de I'Etranger. Ces groupes passent une heure ou deuz a la chapelle,
avec les pretres accompagnateurs.
La pastorale est differente pour les uns ou les autres.
Le Message de la Rue du Bac est transmis a la Chapelle, mais
aussi et plus largement par le magazine "Message et Messagers" diffuse a 20.000 exemplaires et dont 1'excellente tenue est reconnue des
gens de presse. A la redaction, est associee une equipe de lairs motivee.
Les difficultes du Pelerinage:

- Ministere tres accaparant pour les c onfreres qui y sont
affectes.
Le pelerinage fonctionne 365 fours par an , sans interruption.
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raison de lafoule, et de 1 'exigurte des lieux: le pelerinage c'es1
une Chapelle, une allee et quelques bureaux.
Le pelerinage de la Rue du Bac est regarde par la Province
de Paris comme une mission tres importante pour laquelle elle fait
de gros efforts en effectif.

2. I.A MISSI O N "AD GFNTE'S"
Dans la Province de Paris, nous comptons cinq maisons hors
de France . La piupart sont les rester de provinces disparues : Alger,
Salonique et Istanbul ; le Viet-Nam, le Canada , enfin la mission de
Nsimalen ouverte en 1981.

1. La mission en terre d ' Islam:
ALGER: C'est sans conteste , la maison Ia plus ancienne de
la Province : elle remonte pratiquement a Saint Vincent. Cinq confreres y travaillent , la plupart a la formation theologique, spirituelle
et pastorale des pretres , des religieuses et des laics de cette Eglise originate quest I'Eglise du Maghreb.
L'un d 'eux est secretaire de la Conference Episcopate du
Nord de l'Afrique. Tous, de diverses manii res, sons au service des Filles de la Charite.
Il esi necessaire d'entrer vraiment dans les vues pastorales
de l'Eglise d'Algerie, qui est avant tout presence silencieuse
et cachee au milieu de /'Islam , sans possibitite d'annonce
directe de Jesus-Christ.
ISTAMBUL: le college St - Benoit . 1783. Etablissement scolaire de 1600 eleves, ou nous collaborons avec les Filles de la Charite.
En 1984, avec les Freres des Ecoles Chrctiennes, les Soeurs
de Notre- Dame de Sion, les lilies de la Charite et nous, fut crcce
la Federation des Ecoles Catholiques Francaises de Turquie. Cc
regroupement compte sept etablissements totalisant plus de 4000 eleves. Les cours principaux sont donncs en francais.
2. SALONIQUE: Cette maison fait aussi partie des vestiges de I'ancicnne Province de Turquie. Nous desservons a Saloni-
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catholiques.
3. LE VIET-NAM: Que dire du Viet-Nam? Sinon que c'est
un pays assujetti et brise. Nos confreres vietnamiens sont au nombre de sept, plus deux etudiants ayant fait les voeux. Quatre autres
vont les faire en septembre prochain. Its travaillent dans des paroisses.
J'ai pu y alter en janvier dernier pour la premiere fois, depuis

15 ans.
Nos confreres sont de veritables confesseurs de la foi. Par
prudence, noes ne pouvons parler d'eux.
4. NSIMALEN, au Cameroun
11 y a actuellement quatre confreres a Nsimalen: trois francais et un camerounnais.
Its ont en charge une mission de 40 villages.
II y a quelques candidats, formes au Cameroun ou chez nos
Confreres du Zaire.
5. MONTREAL: 11 ne s'agit plus de la mission "ad gentes"...
Les confreres assurent divers ministeres: vicaire episcopal
aumonerie de la Societe de Saint Vincent de Paul, mission portugaise service des Filles de la Charite, aumoneries diverses.

- L'OEUVRE BIENHEUREUX PERBOYRE:
I1 faut la mentionner dans cette rubrique de la mission "ad
gentes". Depuis 10 ou 15 ans, !'oeuvre s'est considerablement developpee et adaptee aux besoins des missions, en particulier a ceux de la mission de Madagascar. De simple pourvoyeuse de fonds, elle est devenue un organisme de gestion
et de fourniture de denrees, de materiels de toutes sortes.

Autres services
Les Filles de la Charite:
C'est un service qui devient lourd pour notre petit nombre:
- Sept directeurs:
- le Directeur General,
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- Animateurs regionaux Cameroun et Canada,
- Neuf aumoniers de maisons de retraite de Soeurs.
- Quelques confreres font des visites trimestrielles,
- La predication des retraites annuelles, environ 50 pour les
deux provinces c.m. de France.
La Maison-Mere:
C'est la maison la plus importante de la Province.
C'est aussi celle qui a toujours pose le plus de problemes.
Mais si nous le l'avions pas noun n'aurions pas la joie de vous recevoir pres de saint Vincent pour cette session.

Grace au Pere General, cette maison veut etre le centre de
la Compagnie. La restauration de la Chapelle en a ete le signe.
Les Maginaux : Gitans et A.E.U.

La vie de (' ommunautaire:
La vie communautaire, le rassemblement des confreres clans
des communaute s de fart ont ete la preocupation constante des Visiteurs et de la Province durant ces trois dernieres decennies. Nous
avons essaye de vivre et de promouvoir "la communaute de travail,
de priere et de biens", qui implique le "vivre ensemble". La plupart des confreres y sont attaches. La vie commune est consideree
comme "communion fraternelle", mais aussi comme moyen pour
I'elficacite de la mission.
Nous avons fait un gros effort pour rassembler les confreres qui vivaient isoles.
Tout n'est pas parfait, naturellement. La concertation pour
le travail, la priere commune, le commerce quotidien sont difficiles.
Mais les confreres vivent. On pout dire aussi, je Ic pense tres fort,
que les confreres s'aiment bien entre eux, avec ce je nc sais quoi de
simpticite vincentienne et fraternelle, ils sont heureux de se revoir
et d'avoir des nouvelles les uns des autres.

La formation:
La formation est commune aux deux Provinces de France.
11 existe un service des vocations dans les deux provinces.

- 884 rentree 90
Le deroulement en principe est celui-ci:
- ler cycle au Grand Seminaire de Nancy, ........ 2 ans 7
- Service national ou stage , eventuellement . ....... I an 1
- Seminaire Interne, au Berceau ................. I an 4
- 2eme cycle de Grand Seminaire , au Centre-Sevres s.j. 3 ans 7
- annee diaconale .............................. I an 1
- TOTAL. ..................................... 8 ans 20
Nous avons quelques seminaristes qui viennent des seminaires dioceses.

Relations avec I'Eglise locale:
1. En general, les relations avec les Eveques, Vicaires Generaux et Episcopaux des dioceses dans lesquels travaillent nos confreres sont excellentes. La pauvrete en pretres de I'Eglise de France
devenant preoccupante, nous sommes meme "courtises" par les dirigeants de I'Eglise.
11 faut que nous exposions clairement ce qu'est notre charisme et que nous le dafendions, si nous ne voulons pas devenir un
clerge d'appoint "competent" avec lequel it West pas n6cessaire
d'user de managements, comme avec son propre clerge diocasain.
2. Integration a la pastorale du Diocese:
C'est l'une de nos preoccupations majeures daps nos activites, missions courtes et longues, paroisses en France et a 1'exterieur.
Car sans cela, comment pourrions nous etre d'Eglise?

Collaboration avec les autres vincentiens:
- Filles de la Charite : Rue du Bac , St-Benoit d'Istanbul,
Cameroun,
- Societe de St-Vincent de Paul, conseillers spirituels a divers
niveaux , camps de jeunes,
- Jeunesses Mariales, la meme chose.
- Equipes St-Vincent....

PRt)J1.I 1)1-: \1ltitilO \ VINCF:N I'll-:\\ 1: 1':N MO\1)F. RURAL
Face au Monde Rural de cette derniere decennie:
- a la diminution des agriculteurs,
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- aux residents-secondaires,
- aux "fragilites" du Monde Rural (18 elements),
- a I'histoire regionale locale
Avec
- les pretres diocesains. Its seront en plus petit nombre,
- les Conseil pastoraux et les equipes de lacs engages,
- les religieuses,
La Congregation de la Mission propose cc type d'intervention missionnaire:

1. La finalite:
Annoncer Jesus-Christ aux pauvres, a la iuaniere de Vincent
de Paul, compte tenu des realites du "milieu rural":
- pour y rejoindre les personnel qui y vivent, avec une attention privilegiee pour "celles qui sont loin";
- pour accompagner et former les lairs,
- pour eveiller des vocations de baptises pour la mission de
lEglise (pretres, religieuses, lairs engages).

2. L'equipe missionnaire:
Elie serait composee de Pretres de la Mission avec la possibilite de recevoir un ou deux seminaristes lazaristes en formation.lls
se repartiraient ainsi:
a) un Lazariste ayant la charge pastorale d'un petit groupe
de paroisses. Cette implantation locale limitee aurait pour but une
"visibilite" de l'equipe et son enracinement territorial favorisant les
relations et les liens avec le clerge local et les lairs d'une zone pastorale plus vaste;
b) deux missionnaires au service de 1'Evangelisation de cette
zone et qui participent effectivement au "temps-fort" de mission.

3. Les modalites d'intervention des missionnaires:

L'intervcntion sc ferait scion trois axes:
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C'est "l'apprivoisement"; I'equipe est presente a tout cc qui
rassemble les hommes et a la vie associative; elle crec des liens avec
les cures, participe a la pastorale des mouvements et aux services,
aide ponctuellement les cures, rencontre les laIcs tons horizons.
2eme axe : LE TEMPS-FORT: le temps de Is mission populaire:
Deux approches sont possibles et complementaires clies sont
a definir avec le clerge local et les Imes engages.:
A) Mission de type populaire, s'adressant a tous ages, tous
milieux, sur une duree de 15 jours, avec une equipe missionnaire exterieure au Secteur.
B) Mission d'un autre type, s'adressant aux diverses categories sociales (agriculteurs, salaries d'entreprises, artisantscommercants, cadres, enscignants, etc...) et aux divers ages.

La duree et les modalites sont a definir avec les pretres et
les Imes.
Dans l'une et l'autre approches, des engagements sont proposes aux laics.
3eme axe: L'ACCOMPAGNE.MENT : le temps du suivi:
Scion les objectifs du Projet pastoral diocesain, avec la collaboration active du clerge local, des lacs des divers mouvements et
services d'Eglise, les missionnaires permettent aux personnes eveillees ou reveillees par le temps-fort de vivre (cur foi chretienne et lour
engagement dans I'Eglise.

4. Les prealables
- L'equipe lazariste est au service du diocese, en particulier
des confreres diocesains.
- L'Eveque "envoie" l'equipe lazariste de maniere claire et
publique. Face a la situation actuelle de l'Eglise, une information
et un consensus de tous stir cc type d'intervention sont necessaires.
- Un contrat serait passe avec I'Eveque. II preciserait:
1. les priorites pastorales du diocese,
2. ('engagement do la Congregation dans cc type de mission,
3. les conditions materielles,
4. la duree de ('intervention duree limitee mais pas systmatiquement fixee au depart.
C. LAUTISSIER, C.M.
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COLLABORA l ION F1LLES DE I.A CHARITE LAICAT VINCEN"I'IEN
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II m'a ete demande do parler de la collaboration qui existe
entre les Filles de la Charite et le Laicat Vincentien et de celle qui
devrait exister dans l'avenir.
Cc qui me frappe, lorsque les soeurs parlent de cc qu'elles
vivent avec les Equipes St Vincent et les Conferences St Vincent de
Paul, c'est de sentir combien cette demarche rejoint noire charisme.
Souvent, elle s'inscrit dans un service des pauvres bien concret. Les
soeurs ont ete ou sont encore: infirmiere au Centre de Soins, soignante a domicile, aide-menagere en service pastoral... Elles connaissent les pauvres "a I'oeil", comme disait St Vincent. Elles les
rencontrent frequemment, partagent leurs peines, leurs joies, accueillent leurs soucis, leurs recherches, leurs esperances... C'est cet accompagnement fraternel, cette connaissance du "terrain" qu'elles apportent en collaboration a l'Equipe St Vincent, a la Conference St Vincent de Paul. Elles signalent les families en difficultes, les personnes
agees isolees, les malades hospitalises. Et, dans ce qu'elles vivent la,
au .rein de ces 0quipes, elles retrouvent tres fortement l'esprit vincentien qui anime toes les memhres.
Je trouve important de le signaler, en reprenant quelques
aspects essentiels pour nous, Filles de la Charite.

1. La priorite aux "demunis"
11 s'agit, dans un esprit de service et de charile , dans l'humilite et la discretion , de venir en aide a toute personne qui se trouve
dans le besoin materiel, moral ou spirituel, de repondre a des urgences, telles que des retards de loyers, des coupures d'electricite, des
enfants qui ont faim, qui devraient partir en vacances, des chomeurs
en fin de droit... touter ces personnes en situation de detresse ou de
desarroi quune Fille de la Charite inscrit dans ses priorites de service effectif et de priere.
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un souci de " promotion"
"Tani de personnes sont settles... je prends le temps de les
scouter, je comprends mieux leur besoin de relation", dit I'une
d'elles. II Taut apporter une aide morale et spirituelle souvent: "Je
vais voir une dame dgee presque aveugle avec qui je prie parfois et
je suis al/se voir It, pretre pour lui demander de /a visiter ". "I! m'a
ete confis tine personne tres depressive; e/le vii settle clans un pavi!Ion et dans l'obscurite. Elle ,n'inquit to heaucoup. Il tie m'a pas
encore ete possible de hii rendre visite, elle se dit trop fatiguee... ".
Parfois, c'est une aide administrative pour que des families en difficultes connaissent et recouvrent leurs droits. "Nous arrivons a relever quelques familles qui se prennent en charge el/es memes au bout
de quelque temps", dit une soeur. "On essaie de trouver a ces detenus un petit travail pour qu'ils gagnent eux-memes un peu d'argent"
-dit une autre-...
On n'oublie pas "les fleurs et les friandises"; on s'ingenie
a trouver pour Noel, "le cadeau qui est desire par la personne"...
on est attentif aux enfants en retard scolaire, a la personne qui vient
d'etre hospitalisee ou accueillie en Maison de retraite pour continuer
de I'accompagner... pendant les vacances, on s'arrangera pour qu'elle
ne soit pas abandonnee...
Tout cc respect, cette delicatesse qui veulent transmettre la
tendresse du Christ, mais aussi cc desir de voir chacun retrouver sa
dignite d'enfant de Dieu, "se lever", "marcher"...

3. Le travail " en liens"
Equipes et Conferences sont tres soucicux d'etablir des relations entre les differents organismes sociaux (B.A.S., Services d'aide
a domicile; Secours Catholique...) Souvent, les membres sont en
meme temps responsables ou participants des Services sociaux de la
Mairie. Le mouvement est une affaire sociale ; la commune donne
une participation. 11 y a aussi des echanges reciproques d'informations, de conseils, de services... Une soeur dit: "Les Assistantes sociales s'adressent a nous pour !es secours urgents avant le relais du
Secours Catholique, du R.M.I...... "La Mairie demande des hommes des Conferences pour les demenagements de personnes economiquement faibles.. tine aide pour les transports de la Banque alimentaire". "Jai signals un monsieur handicaps et avant peu dce res-
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papiers"... Ainsi se cree autour des personnel tout un reseau d'amitie et d'efficacite au sein duquel la Fille de la Charite se sent tout
particulieremcnt appelee a etre un lien privilegie.

4. La dimension communautaire et spirituelle de I'Equipe
Dans le groupe une bonne cordialite existe entre ces hommes et ces femmes de tous milieux ; une grande fraternite les lie ensemble et avec les personnel demunies qu'ils accueillent . Ces relations
amicales, cette collaboration fraternelle permettent de vivre I'entraide
et la prise en charge lorsque l'un ou I'autre est entpcche.
Des reunions regulieres creent une Arne commune et facilitent le discernement : la se vit un accueil des cas concrets, une reflexion
pour I' action . Chacun rapporte I'etat physique et moral des personnes accueillies ou visitees, et ensemble on cherche des solutions...
Cette equipe est We par une vie spirituelle profonde : priere,
partage de I'Evangile, impregnation des ecrits de St Vincent et d'Ozanam, reflexion avec un prctre a partir d'une encyclique, recollections... "Notre action charitable, est-il din, trouve sa source dans
la priere; tune large place est Jaite a /'Esprit-Saint".
Tout cela rejoint bien le "ensemble, pour la Mission" que,
Filles de la Charite, nous essayons de vivre en Communaute fraternelle.
Voila done la collaboration qui se vit entre Filles de Ia Charite et Laicat Vincentien... que dire de celle qui devrait exister dans
I'avenir?

PLUSIEURS CONSTATATIONS \I'lN I ERROGENT:
- On signale parfois Ic vieillissement des membres de
I'Equipe et le peu de recrutement aupres de personnes plus jeunes.
Moi-meme, je constate que les soeurs qui font partie des Equipes
ou des Conferences, sont principalement des soeurs a la retraite qui
vivent la un prolongernent de leur service des pauvres, une possibilite de continuer un service concret des plus demunis, en lien avec
d'autres.
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par l'existence de ce raz de maree continuel et renforce de la misere
et de la detresse, que par cette reponse "en association" et par le
"benevolat" qui, elle aussi, rejoint un courant tres actuel.
- Nous-memes , Filles de la Charite, sommes trey interpellees par cet appel a reviser nos activites et nos insertions , a titre infiniment soucieuses de ceux et celles qui echappent aux "mailles du
filet" de la protection sociale, a We inventives , creatives pour repondre a ces nouveaux appels et mettre en place des petites realisations
legeres, a travailler en liens avec tous , mais aussi a exister en tant
que "Vincentiens ", a sauvegarder une certaine "visibilite"...
... alors, que pouvons-nous faire ensemble, que devons-nous
faire ensemble, davantage...? Peut-ctrc que cet echange apportera
des pistes qui alimenteront notre reflexion, car nous sommes convaincues que nous avons en commun un charisme a mettre au service de nos feres les plus defavorises.
Dans l'epoque difficile que nous vivons, comme I'Eglise,
comme tous les Instituts Religieux et Apostoliques, nous avons,
ensemble, jete un long regard sur nos "Origines" pour y puiser de
nouveau la seve, l'elan, l'Esprit qui ont pousse St Vincent et Ste
Louise, disponibles a ('Esprit-Saint, a nous lancer sur Ies routes de
la pauvrete. Nous avons ete frappees de la collaboration tres etroite
et en quelque sorte vitale, qui existait entre Filles de la Charite. Pretres et Freres de la Mission, Dames de la Charite, Confreries... chacun representant une facette de cet unique amour affect if et effectif
du Seigneur et des Pauvres. Nous avons sans cesse a adapter, a inventer de nouveaux chemins a cette collaboration afin de mieux repondre, ensemble, aux besoins d'aujourd'hui.
Socur Josiane LOG UT
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UN NOUVEAU LAICAT VINCENTIEN

20 Juillet 1990

* Une situation en evolution
La collaboration des Filles de la Charite avec des lairs n'est
pas nouvelle, puisqu'elle a commence des les origines. Ce qui est nouveau aujourd'hui c'est pout-etre le fait que des lairs assument, sous
la responsabilite de la Compagnie , la direction et la gestion d'instilutions dont , it y a peu de temps, les Soeurs avaient la totale administration. C'est Ic cas actuellement en France pour les Etablissements
Scolaires Vincentiens. Les deux tiers sont diriges par des lairs et presque tous sont geres par des associations de gestion.
Ces lairs, hommes et femmes, n'appartiennent pas a des
mouvements vincentiens: Charites ou Conferences; ils ont rencontre Vincent de Paul dans et par I'exercice de leur profession et ils
ont choisi de vivre la spiritualite vincentienne dans leur engagement
professionnel au service des enfants et des jeunes.
En coordination avec I'Eglise diocesaine, et dans le respect
de leur statut professionnel, la Compagnie leur a confie des Etablissements scolaires parfois lourds et elle se porte garante de la fidelite
de 1'Institution au charisme vincentien.
Cette situation exige de la part de la Visitatrice et de son Conseil une grande vigilance dans le choix du Chef d'Elabhssement, car
c'est par lui que se communiquent ('esprit et la tradition vincentienne;
mais cette vigilance au moment de la nomination doit se prolonger
par un scrieux accompagnement que les la'ics demandent pour euxmemes et pour les equipes pedagogiques qu'ils animent.
Its desirent rencontrer personnel lenient la Visitatrice, connaitre leurs collegues directeurs, se familiariser avec les Fondateurs,
etudier le projet de Fondation et participer a des temps de formation organises par la Compagnie.
Apres des annees d'hesitation, voire de crainte, provoquees
par la forte diminution des vocations, la Compagnie - comme d'autres
congregations enseignantes -, s'est engager dans cette voie.
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. Au plan national, chaque annee, une rencontre de 2 jours
est organises a la Maison-Mere pour les equipes de Direction et les
Gestionnaires: au programme, retlexion sur les traits caracteristiques
d'une ecole vincentienne.
- Un texte de Reference pour !'elaboration du Projet Educatif leur a ete remis par les Visitatrices en janvier 1990.
. Au plan provincial, une rencontre annuelle est egalcment
organisee selon les modalites choisies par la Visitatrice et le Conseil.
- Actuellement, s'amorcc la miss en oeuvre d'une formation vincentienne pour les enseignants.
. Au plan local, la Visitatrice - ou une Soeur deleguee par
elle -, participe comme membre de droit aux reunions de l'organisme
de gestion ou se prenncnt les decisions importantes pour I'Etablissement et un dialogue suivi doit permettre des evaluations regulieres.
Les Soeurs en mission aupres des jeunes dans les etablissements scolaires sont interpellees par cette evolution. Leur vie fraternelle et la qualite de leurs relations avec tous sont signes de la spiritualite vincentienne: la Compagnie est percue a travers la communaute locale. Parfois, elles sont emerveillees du souffle nouveau
apporte par les laics.
Evidemment, ce changement de situation ne s'accomplit pas
sans soucis ni difficultes pour la Compagnie mail, en mcme temps,
it est plein d'esperance car le charisme vincentien ne Woos appartient
pas: c'est le patrimoine de I'Eglise pour le service des pauvres.
Comme au XVIIeme siecle, dans un contexte socio-economique ou
les ulaisses pour compteu sont nombreux, des Imes chretiens motives sont prets a vivre en complementarite avec nous, cc service.
Aujourd'hui, ils ecrivent avec nous de nouvelles pages de
notrc histoire.

* En quoi les I)irecteurs Provinciaux sont-ils concernes par ce nouveau laical vincentien?
- D'abord au plan de ('information car Ic mouvement
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le service des pauvres.
- Ensuite, au plan de la reflexion et de Ia decision avec le
Conseil Provincial. 11 n'est pas facile en effet de savoir si on dolt
garder ou non la responsabilite sur un etablissement ... et, si on la
garde, de trouver le moyen de l'exercer.
- Enfin, au plan de I'accompagnement vincentien . Plus que
d'autres et, avec la Visitatrice, le Directeur Provincial peut etre sollicite pour rencontrer des equipes educatives de la province et participer a ('elaboration et a la raise en oeuvre d'une formation vinccntienne.

La mise en route et I'accompagnement de laics pour le service des pauvres rejoint ('intuition premiere de notre fondateur et
la vitalite de notre famille spirituelle nous concerne tous, quel que
soit le statut des personnes.
Nous en avons la responsabilite.
Soeur Marie-Genevieve Roux
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COLLABORATION ENTRE LES FILLES DE LA CHARITE,
LA CONGREGATION DE LA MISSION
ET LE LAICAT VINCENTIEN

20 Juillet 1990
Une tres longue collaboration s'est etablie entre la Compagnie des Filles de la Charite et les Charites des 1633 a Paris sous
('impulsion de Vincent de Paul et Louise de Marillac.
Tres vite a Lyon en 1643, Nancy 1660, Tarbes 1687 et en
combien d'autres lieux, au fil du temps, une action commune est
mene en continu et ne cesse de croitre.
La collaboration a pris des formes diffrentes mais reste
vivace.

QUELQUES FLASHES

EUROPE - MOYEN-ORIENT
France:
Nombre d'equipes sont noes a ('initiative des Filles de la Charite: St Flour, Evreux, Le Havre, Biarritz, St Nazaire, etc...
Par contre, souvent les volontaires ont precede les Soeurs
et les ont appelees a un partage de responsabilites.
Aujourd'hui, une reelle complementarite existe qui va bien
au-deli de la collaboration.
Des exemples:
Des Filles de la Charite participent a la reflexion sur ('action
d'ensemble (St Valery en Caux, Nancy), aux journecs regionales des
Equipes Saint-Vincent. Elles s'integrent parfaitement dans faction
et la vie de 1'equipe (Aix en Provence, Nancy, Beaune). Ailleurs elles
sont aumoniers d'cquipe. Ailleurs encore, elles assurent la forma-
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des plus defavorises (Hopital retour, club lieu de vie pour 90 personnes agees).
Marseille est un exemple actuel vivant d'une collaboration
a tous niveaux.
Rappelons que le siege de la Federation Francaise des Equipes Saint-Vincent est dans des locaux des Filles de la Charite. Ainsi
que des permanences, des sieges, des delegations regionales, des clubs,
etc...
Soeur Marie- Genevieve est conseiller vincentien.
Italic:
Collaboration identique a celle de la France. Milan, Rome,
etc... Par ailleurs le seminaire AIC qui vient de se derouler a Assise
a genere un grand interet de la part des Filles de la Charite et des
Peres Lazaristes. Bien des Soeurs ont decouvert a cette occasion le
travail des volontaires.
Signalons I'etroite collaboration qui existe au sein des equipes italiennes en France ou benevoles et Filles de la Charite font
ensemble un excellent travail.
Espagne:
Exemple a citer:
Les groupes AIC ont defini leurs regions par rapport a celles de la Compagnie des Filles de la Charite. Chaque region est animee par un groupe compose par une Fille de la Charite, un Pere de
la Mission, une responsable AIC. Le groupe participe aux assemblees regionales et a I'assemblee nationale . Cette collaboration unique en Europe donne d ' excellents resultats et serait a developper par
ailleurs.
Angleterre:
Des nouveaux groupes sont en formation grace a la Soeur
provincial de Mill-Hill et aidce do plusieurs Filles de la Charite qui
ont su communiquer ('esprit AIC a des volontaires. Deux volontaires ont participe a l'assemblcc des deleguCes d'Assise.
Citons aussi la Pologne, le Liban, la Syrie, Malte, la Grece
par des enseignantes. L'Allemagne est un cas particulier.
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les Peres de la Mission participant vraiment.

AFRIQL F: DU NOR[)
La, un grand espoir est ne depuis la dcrniere visite de Dilde
GRANDI avec Line equipe AIC, ainsi que des rencontres multiples
avec les Filles de la Charite. Bien des projets surgissent. Une seconde
visite de I'AiC est prevue en 1991.

AMI RIQl1E LATINE
La collaboration des Filles de la Charite et de 1'AIC est
importante, notamment au Costa-Rica (Home pour orphelins et
enfants defavorises).
Au Mexique , dans un centre d'accueil pour families pauvres
de Brands malades, les Filles de la Charite sont permanentes.
En Colombie, formation des jeunes et realisation de microprojets autogeres sous ('impulsion des Soeurs.
Dans plusicurs pays, de I'illr,. de la ( barite assurent la formation des volontaires ou sont aurnoniers.
A Saint- Domingue , les grouper AIC sont nes grace aux Filles de la Charite. Elles en assurent la formation . Une soeur assure
aussi I'aumonerie.
G uatemala : Alphabetisation, etc...
Les Peres de la Congregation de la Mission sont en Amerique Latine d'excellents collaborateurs et conseillers de groupes de
volontaires.
En Colombia , le directeur du seminaire de la Congregation
demande regulierement a une volontaire des informations sur I'AIC
pour les seminaristes . Lorsqu ' il assure des missions , une volontaire
AIC I'accompagne.
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ASIE - PHILIPPINES
Des groupes naissent et se transforment depuis la visite, en
1989, du groupe AIC.

AFRIQUE - MADAGASCAR

Dans les deux cas les groupes AIC sont nes grace aux Filles
de la Charite.
Congo : Des groupes trey actifs . Brazzaville et Pointe noire.
Mais a part l'Ecole Speciale peu de collaboration avec les Filles de
la Charite en raison de leur petit nombre. Pas de Lazariste.
A Madagascar, plusieurs groupes AIC: Tananarive, Manakara, Fianarantsoa . Groupes actifs et tres bien formes par une Fille
de la Charite qui les suit en permanence . La formation assuree par
les Filles de la Charite permet aux grouper d'acquerir tres vite ('esprit
AIC.
Le Directeur des Filles de la Charite, Ic Pcre DANJOU, est
aumonier des groupes AIC Madagascar.
La collaboration entre les Filles de la Charite, les Lazaristes
et les groupes AIC est excellence.
Au Cameroun, la encore, a la demande de deux Filles de
la Charite, deux groupes sont nes: Foumban, Yaounde. Visite prevue pour janvier 1991.

AFRIQUE DU SUD

Pas de Filles de la Charite.
UN CONS TA T.•
Depuis que le Pere General a nomme le Pere PALU observatcur aupres de ('AIC, un climat nouveau s'est instaure , degageant
interet et participation accrue de la part de la Congregation de la
Mission.
Par ailleurs le Pere LLORET, notre conseiller ecclcsiastique
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de la Mission qu'aupres des Filles de la Charite.
Enfin signalons que Soeur Marie-Bernard WARGNIES participe regulierement a tout le travail de l'AIC; clle represents la Superieure Generale, Mere DUZAN. La aussi un veritable partenariat s'est
instaure.
Mais l'AIC a sans doute a faire un effort d'information
aupres des Filles de la Charite et surtout de la Congregation de la
Mission. Soulignons son evolution et son adaptation aux nouvelles
formes de pauvretes.
Mauricette BORLOO
Vice-presidente AIC
Responsable region
Afrique-Madagascar
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LE ROLE du DIRECTEUR PROVINCIAL
(quelques aspects pratiques)

24 Juillet 1990

Avant d' entrer dans le vif du sujet : ROLE du DIRECTLUR
PROVINCIAL, que je desire developper devant vous sous ('angle
pratique , je tiens a vous remercier d'avoir repondu si largement la quasi - totalite- a I'appel du S .I.E.V. vous proposant cette Rencontre Internationale , la premiere du genre. Le programme, vous
le savez, a ete elabore a partir de vos suggestions , de vos attentes,
do vos demandes ou interrogations diverses dans votre role si important de DIRECTEUR PROVINCIAL des FILLES do la CIIARI'I'L,
Vous tous, Directeurs, que j'ai eu la joie de rencontrer personnellement , paraissez heureux d' une telle session. 11 est vrai, en effet,
que cela vous permet d'echanger vos experiences, de confronter les
contextes divers de vos diffsrents pays et continents, et de voter, a
travers ces points de vue si varies, des convergences frappantes sur
des notions de base qui demeurent essentielles et fondamentales. Merci
encore d'etre venus volontiers pour ces dialogues courts, mais substantiels, avec moi-meme. Its m'ont fait participer a la vie de la Province que vous aidez et soutenez dans ce role qui est le votre.
Mais, en tout premier lieu, je veux au nom de Ia Compagnie des Filles de la Charite , vous remercier d'avoir accepts cc service si particulier aupres de nos Soeurs du monde entier. Certains,
parmi vous, sont nouvellement nommes, et d'autres possedent deja
une longue experience de plusieurs annees; mais je sens, en vous tous,
sans exception, ce desir sincere de remplir le mieux possible la mission confine, sans avoir eu, peut-ctrc, du mains au debut, une idee
absolument claire de la tachc demand e....
En effet, si je jette un coup d'oeil sur vos propres Constitutions, je constate qu'iI nest gunre question de nous, Filles de la Charite, ou alors de facon tres "discrete": apostolat qu'un Pretre de
la Mission peut accepter parmi beaucoup d'autres, sans insistance
particuliere. Au mot: "Filles de la Charite" ('index analytique nous
reporte a vos Regles Communes en ce qui concerne la permission
de visiter et de diriger les Filles de la Charite. Puis, I'autre report
a la Constitution 17 est un peu plus explicite sur deux points precis:
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et direction spirituelle", et "la collaboration apostolique" possible.
Enfin, le Statut 51 au N° 12 vous dit qu'iI appartient au Superieur
General "de nommer les Directeurs Provinciaux des Filles de la Charite". Et, ce qui m'a paru tres curieux, c'est le petit renvoi, en bas
de la meme page, pour signaler, en substance, quc votre Superieur
General est aussi celui des Filles de la Charite... Et pourtant, c'est
bien Sainte Louise, tres perspicace et intuitive, qui a insiste fortement, a temps et a contretemps, pour convaincre Saint Vincent qu'il
fallait que la Compagnie naissante soit et demeure pour la suite des
temps sous 1'autorite du Superieur General des Pretres de la Mission. Elie y voyait avec raison un moyen unique de conserver une
ligne vraiment vincentiennc, et cette unite si necessaire, qu'elle tenait
a sauvegarder au fil des annees et des siecles. L'autre element du petit
renvoi deja mentionne fait reference a nos propres Constitutions pour
avoir une explication plus detaillee...
C'est seulement a la premiere lecture que j'ai eu une seconde
d'etonnement, en constatant cette concision. Mais it faut plutot
remarquer qu'au niveau des realites, nos deux families vincentiennes - et non la double famille comme it est dit souvent par erreur,
me semble-t-il - ont leurs propres Constitutions, bien distinctes, Bien
definies, en fonction de leur finalite et des moyens specifiques et differents pour l'atteindre.
En insistant un peu la-dessus, je n'ai pas l'intention d'anticiper sur ('intervention du Pere LLORET, qui vous parlera a un autre
niveau de "la Relation entre la Congregation de la Mission et la Compagnie des Filles de la Charite", mais plutot celle de noter ce fait
qu'un Pretre de la Mission, acceptant le service de Directeur Provincial, doit "oublier" - entre guillemets - quelque peu ses propres Constitutions pour etudier tres a fond celles des Filles de la Charite. Je concois que c'est un travail serieux qui ('attend, car nos Constitutions sont tres denses, mais c'est a ce prix qu'il pourra vraiment
s'en impregner pour que ses interventions soient efficaces. Je pense
qu'iI devra parfois faire effort pour ne pas commettre i'erreur de
faire des comparaisons, ou de revenir, d'instinct, a ses propres Constitutions qui sont, evidemment, sa reference de Pretre de la Mission.
Un exemple tout simple et eclairant pourrait etre celui de la vie fraternelle en communaute. Pour noun, Filles de la Charite, cette vie
fraternelle signifie vraiment VIE COMMUNE sous le meme toit.
C'est le "assemblees" voulu par Saint Vincent, en vue d'une vie de
partage sur tous les plans, spirituel, communautaire et apostoliquc,
toujours en vue de la mission, au service du Christ dans les Pauvres,
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pleinement authentique, la juxtaposition d'elements ne constituant
pas une vraie Communaute. Pour vous, cette notion est totalement
differente. En vue de votre service de Pretre de la Mission, it arrive
asset frequemment, je crois, que I'un ou I'autre d'entre vows snit
simplement rattadte a telle Communaute et vive ailleurs, soul, le plus
souvent: autres criteres... differences.
II m'a paru bon de signaler ces simples reflexions preliminaires. En fonction de tout cela, je pense qu'un Pretre de la Mission
qui accepte d'etre Directeur Provincial des Filles de la Charite fait
preuve d'un certain courage, si, du moms, it n'a pas connu de pres
les Filles de la Charite au cours de retraites qu'il a pu leur donner,
ou en ayant collabore avec elles d'une facon ou d'une autre... Je
pense qu'en general c'est le cas. Mais j'espere et suis persuadee qu'un
Directeur Provincial n'a jamais regrette d'avoir connu de prey, de
cette fayon, les Filles de la Charite!
Avant de parler du role du Directeur Provincial, je dirai un
mot sur le choix d'un Directeur Provincial. C'est encore le N° 12
du Statut 51 de la Congregation de la Mission qui nous I'explique.
La nomination est faite par le Superieur General "aver le consentement de son Conseil et apres consultation des Visiteurs interesses".
C'est un peu laconique, mais nous savons aussi, par notrc Statut 46
qu' "avant de nommer le Directeur Provincial, le Superieur General consulte la Visitatrice, les Conseilleres et toute personne qu'il juge
opportun". II faut, naturellement ensuite, ('accord du Directeur presume! ... Nous savons qu'en pratique ces nominations ne sont pas
tellement faciles. lI est parfaitement normal que les Visitcurs hesitent parfois a nous "prefer" tin de leurs Confreres, mais, Ic plus souvent aussi, ils le font avec beaucoup de generosite, et it convient de
Ic souligner.
Merci donc du bon travail que vous realisez aupres de nos
Soeurs. Et, empruntant les mots du Pere McCULLEN dans son
Introduction du "Directoire pour les Directeurs Provinciau.r des Filles
de la Charite":
"J'appelle la benediction de Dieu sur votre travail.
Que tout ce que vows jaites procure la gloire de Dieu,
soil un soutien pour les Soeurs, et soil, par elles, au
service des Pauvres".
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Dans le "Directoire pour les Directeurs" je lis aussi cette
definition qui me parat juste et complete dans sa concision:
LA PRINCIPALEFONCTIONdu Directeur Provincial est:
"d'aider les Filles de la Charite a se maintenir clans
leur esprit propre et a remplir leur mission clans
1'Eglise ".
Mais pour aller un peu plus avant dans le developpement
de votre role de Directeur Provincial, je pense me servir uniquement
de ce qui vous concerne dans nos Constitutions et Statuts: ce sera
largement suffisant pour aborder le cote purement pratique, qui me
semble important et sur lequel je desire m'arreter.
Dans un panorama d'ensemble, it ressort que le Directeur
Provincial collabore avec la Visitatrice et, par extension, avec tous
les membres du Conseil Provincial eventuellement, a l'organisation
de ('animation spirituelle et vincentienne dans la Province, a la formation initiale et continue, celle des Soeurs Servantes en particulier,
en loyale collaboration et complementarite.
II aide la Visitatrice dans "sa mission de PROMOUVOIR
la vitalite spirituelle et apostolique de la Province ". II est certain qu'il
doit aussi s'efforcer avec elle "de stimuler en chaque Communaute
et en chaque Soeur, la conscience de leur propre responsahilite, dans
la FIDELITE de la Compagnie a sa vocation et a son ELAN MISSIONNAIRE" (C. 3.36).
PROMOUVOIR (' esprit des Fondateurs , c'est faire grandir,
faire crotre...
Promouvoir Ia vitalite apostolique des Communautes et de
la Province, c'est susciter et favoriser son developpement, et je crois
pouvoir affirmer qu'il s'agit essentiel lenient de susciter I'esperance
theologale necessaire. Ce qui compte, ce ne sont pas des chiffres,
ni la quantite, mais la qualite; c'est aider toute Fille de la Charite
a crotre dans la fidelite a la Compagnie, a ce que son amour du Seigneur et des Pauvres soit toujours plus grand et inconditionnel. C'est
aussi ('amour des Pauvres qui scellera ('unite de la Compagnie. En
aidant nos Soeurs a decouvrir les pauvretes d'aujourd'hui, a We
"inventives" pour trouver de nouvelles reponses, vous les invitez a
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les "passages" du Seigneur dans leur vie.
En tant que " formateurs spirituels", vous saurez leur dire
que le premier moyen de promouvoir cette vitalite apostolique, la
condition premiere, est bien celle de leur propre conversion , ou mieux
encore, leur ENRACINEMENT EN DIEU; j'y reviens sans cesse car
j'ai la certitude que c'est la 1'ESSENTIEL: la, en effet , reside toute
leur raison d'etre et d'agir, ENFIDELITEA LA COMPAGNIEET
A LEUR VOCATION DE FILLES DE LA CHARITE.
Quant a l'ELAN MISSIONNAIRE , c'est ainsi qu'il pourra
vivre et se maintenir en reponse aux appels des Pauvres, toujours
si nombreux, avec des modes de presence tres diversifies.

COMMENT COLLABORER, et QUELS SONT LES AXES
MAJEURS DE TOUTE COLLABORATION?
Pour un travail vraiment effectif et efficace dans la Province
et avec les Responsables Provinciaux, y compris les membres du Conseil Provincial - je me limiterai a ceux-la - it faut en premier lieu
que dans toute collaboration , actions concertees, decisions prises,
regne un BON CLIMAT qui rende possible un travail vraiment constructif, ou les ressources et les competences de chacun sont exploitees au maximum . Ce climat exige la CONNAISSANCE RECIPROQUE, dans le RESPECT DES DIVERSITES et des OPINIONS, dans
la SIMPLICITE VINCENTIENNE, une DISCRETION TOTALE,
et enfin, une CONFIANCE MUTUEL LE qui s'approfondit au cours
des annees . C'est tout cela qui contribue au bon esprit et a ('unite
dans la Province.
• Dans la CONNAISSANCE RECIPROQUE , nous apprenons peu
a peu a mettre en commun nos richesses qu'il est bon de partager:
c'est absolument positif et indispensable . Cette connaissance nous
amene egalement a ('acceptation de nos limites, a la prise de conscience de noire vulnerabilite , a I'accueil de la difference , en humilite et dans la certitude que le Seigneur noun a places pour un ouvrage
commun, ENSEMBLE , pour " construire " la Province : c'est l'oeuvre de Dicu et non la noire.
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de la connaissance plus profonde qui augmente dans la mesure ou
nous prenons conscience que la complementarite est une chance et
non un handicap. Darts la Province, le Directeur Provincial et la Visitatrice qui travaillent le plus souvent sur des sujets communs, en
dehors des seances de Conseil, doivent etre les premiers a effectuer
cette prise de conscience et a s'en trouver les heureux beneficiaires:
differents, certainement, mais solidaires clans une meme tache, au
service de la Province, dans leur role specifique et complementaire.
• Agir dans ]a SIMPLICITE: cette qualite typiquement vincentienne,
permet de dire bonnement cc que l'on pense, de voir dans la verite
et la clarte ce qu'il faut faire ou non, pour le bien particulier et le
bien commun. Je pense inutile de m'attarder davantage sur cette qualite si connue de nos deux families. Sa pratique doit aider grandement a creer cc climat de confiance indispensable: dire les choses
telles qu'elles sont, ne pas tout dire mais penser ce que l'on dit, toujours avec un regard positif sur tour et sur chacun.
• La DISCRETION et le SECRET sont aussi des points tres importants au sein d'un travail commun dans la Province. Je laisse sur
cc point la parole a Saint Vincent: "... un fondement qui est absolument necessaire, c'est le secret inviolable. L'&me des affaires de
Dieu, c'est le secret!..." (28.6.1646, Coste Xlll, p. 590). Sainte
Catherine, la Sainte du "silence", nous fortifie egalement daps cette
conviction et cette assurance. C'est elle qui conseillait aux Soeurs:
"Allez au pied du Tabernacle, dices au Bon Dieu ce que vous avez
a dire: II ne le repetera pas et vous aurez la grace de supporter... "
(Vie de Catherine Laboure, p. 362, Tome I, P. Laurentin). Done,
en toute sagesse et discretion, chaque Responsable Provincial sait
parfaitement qu'il est bon de ne pas annoncer certaines choses prematurement, sans toutefois faire des mysteres intempestifs quand
une nouvelle peut se dire sans probleme: ni trop, ni trop peu... equilibre a trouver... mais en general, on ne se repentira jamais de s'etre
tu.
• Le resultat de ces efforts fait que I'on est chaque jour plus convaincu qu ' une bonne collaboration nait de la pratique de ces quelques points parmi les plus importants ; it amene necessairement
chaque Responsable Provincial : Directeur, Visitatrice et autres
membres du Conseil a cette CONFIANCE MUTUELLE absolument indispensable pour un travail constructif au sein de la Province.
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etre assure que le PARTAGE EFFECTIF DES RESPONSABILlTES pourra se faire avec I'apport de chacun, sans "grincement dans
les rouages", en un mot dans I'UNITE. Cc partage suppose et exige,
je le redis en insistant: "la collaboration et 1'exercice de pouvoirs
adequats a tous les niveaux de gouvernement", comme le souligne
la Constitution 3.26, et ainsi, en vue de cc partage, vous saurez mieux,
au niveau du Conseil Provincial d'abord, et des Soeurs de la Province ensuite, comment faire passer I'information reciproque, "ainsi
que la necessite pour tous du rendre compte", dans le mcme but
d'edifier la Province, chaque jour un peu plus. Un climat de PAIX
et de CONFIANCE, auquel chacun aspire pour un meilleur service
aupres des Filles de la Charite, en resultera et les Pauvres en seront
les beneficiaires.

.1'aimerais, maintenant, voir avec vous quelques aspects pratiques de VOTRE ROLE de DIRECTEUR dans certains cas particuliers.

ROLE DU DIRECTEUR PROVINCIAL PENDANT UNE
SEANCE DE CONSEIL
• Un mot d'abord sur les fonctions d'un Conseil Provincial: it ne
s'agit pas d'un simple rouage administratif, mais d'une VIE, avec
mission ENSEMBLE d'insuffler, en permanence, un elan dynamique a la Province, sur tour les plans et par tous les moycns: Projet
Provincial, Communautes locales a visiter, Soeurs Servantes a aider,
poursuite de la revision des Oeuvres avec prospective suffisante, evaluations diverses, plan d'annee avec preparation des diverses sessions,
rencontres, retraites, plan de formation etc... mission aussi de stimuler les Soeurs, de les connatre; attention a chacune, quel que snit
son age ou son service, ses possibilites et ses limites... et aussi, comme
cette annee, tous les six ans, preparation en Conseil des Assemblees
Domestiques et Provinciale: cela demande beaucoup de soin, de concertation, au niveau du Conseil et au-dela.
• En pratique, comment se dcroule une seance -type de Conseil? Quel
est le role du Directeur Provincial? Que doit-il dire et faire? Quelques annees d'experience comme Visitatrice et les nombreuses Provinces visitees depuis cinq ans me permettent de m'exprimer sur cc
point, en vous disant trey simplement ma pensee.
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mediateur, pacificateur parfois, peut-etre arbitre, toujours discret,
laissant dire, d'abord, pour eviter de conditionner. Selon le Statut
46: "... au Conseil Provincial auquel it assiste, le Directeur veille
a ce que routes les affaires soient traitees avec la liberte requise et
se/on les normes du droit commun et particulier... Durant les seances de Conseil, le Directeur donne son A VIS Bans plusieurs cas...
Il donne son APPROBA TION dans d'autres".
Je n'entre pas dans le detail ou vous devez dormer soit votre
avis, soit votre approbation, vous le savez, et tout cela est clairement indique dans nos Constitutions.
En general, it est preferable que la Visitatrice parle au Directeur Provincial de l'ordre du jour du Conseil, qu'elle doit rediger
en fonction des necessites ou des imperatifs, surtout quand une question delicate -cas particuliers de Soeurs ou autres questions
importantes- devront titre traites. Elle le fera au plus tard la veille
du Conseil, plus tot si c'est possible. Cette recommandation n'a pas
pour but de vous inviter a vous entendre deja sur la reponse a donner, mail de pouvoir, ensemble et prealablement, faire le tour des
questions, et penser a diverses solutions possibles. L'apport ulterieur
des Conseilleres permettra de prendre des decisions definitives, et
peut-titre, d'avoir d'autres pistes de solution auxquelles Directeur et
Visitatrice n'avaient pas pense. Cela peut amener a prendre une decision totalement differente des previsions. Par ailleurs, Directeur et
Visitatrice pourront eventuellement se dire certaines choses -hors
du secret professionnel confie, naturellement- qu'ils ne diraient pas
tout haut en pleine seance de Conseil, si l'un ou 1'autre juge utile
de le faire, toujours dans la confiance.
Dans beaucoup de Provinces - et je l'approuve absolument
- la seance de Conseil Provincial debute par une Eucharistic avec
partage d'Evangile ou intentions de priere, sur le lieu mcme ou doit
se derouler le Conseil: cette pratique permet de commencer la journee sous le regard du Seigneur, dans un acte spirituel collectif, et
place d'emblee daps un climat d'ecoute qui facilitera certainement
les discussions a venir. D'autres font preceder le Conseil proprement
dit d'unc demi-journee de reflexion en commun.
Apres l'Eucharistie ensemble, ou le Directeur, en quelques
mots, aura contribue a creer ce climat dont je viens de parler, tous
les membres du Conseil se reunissent autour de la table. Puis-je me
permettre de dire un mot sur les places prises ou assignees a cha-
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dont les fonctions sont complementaires, doivent se faire vis-a-vis
sans ordre de preseance. La Visitatrice place generalement a sa droite
la Soeur Secretaire, qui pourra plus facilement lui faire passer les
documents au fur et a mesure des besoins; par ailleurs, la proximite
avec la Visitatrice lui permet de ne rien perdre de cc qui est dit, puisque c'est elle qui devra faire le compte-rendu de la seance du Conseil. A la gauche de la Visitatrice revient plutot la place de l'Assistante Provinciale, et les autres Conseilleres ensuite, souvent par rang
d'anciennete , les dernieres nommees au Conseil s'exprimant generalement les premieres. L'Assistante est la derniere des Conseilleres
a donner son avis. Tout ceci n'est pas immuable, mais pent aider
grandement a un bon deroulement.
La seance proprement dite debute le plus souvent apres
I'Eucharistie, dont nous avons parle, par une courte priere ou un
echange sur un passage du tome XIII de Coste relatif aux Conseils
de la Compagnie. II est toujours d'actualite -quant au fond tout
au moins- (si un echange n'a pas eu lieu deja durant I'Eucharistie). C'est a vous, Peres Directeurs, que revient evidemment la responsabilite de presider et de diriger echange spirituel et priere. La
encore , je decris une seance - type, mais toutes les variantes sont parfaitement admises, possibles, ou meme necessaires quelquefois pour
eviter le risque d'un deroulement routinier.
Apres I'Eucharistie, ou reflexion de genres divers, c'est a la
Visitatrice qu'il appartient de suivre 1'ordre du jour propose par ellememe. Les Conseilleres doivent I'avoir an moins quelques heures a
I'avance, plutot la veille, pour avoir le temps d'examiner et de penser aux affaires a debattre, de prier aussi... Solon la Constitution
3.42, la Visitatrice, apres qu'elle aura explique tres objectivement
la question a debattre , sans s'impliquer personnellement , dirige la
discussion et invite chaque Conseillere a donner son avis. Le Directeur assiste aux seances du Conseil. Et la, j'insiste sur ces deux termes: DIRIGER, ASSISTER (C. 3.42), pour eviter toute confusion:
assister n'est pas moins que diriger; cela veut signifier sculement des
attributions importantes, actives au meme degre, mais differentes.
(L'essentiel est de ne pas se tromper..!).
En effet, comme je I'ai deja souligne fortement, le ROLE
du Directeur Provincial, au cours d'une seance de Conseil, est discret mais tres actif, et it est absolument indispensable . 11 s'exprimera
toujours l'avant-dernier, immediatement avant la Visitatrice, qui
donne son avis la derniere. La raison tres simple de ceci, surtout en
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en debut de discussion, ou de facon prematuree, plusieurs Conseilleres seront tentees quelquefois de ne pas dire leur propre pensee si
elle est differente, pour se rallier a celle du Directeur... parce qu'il
est "le Pere Directeur", ou qu'elles sont influencees devant un element masculin, pretre de surcroit... De ce fait, 1'ensemble du Conseil se trouve prive de l'avis reel d'un ou de plusieurs de ses membres. Meme si ce comportement n'est pas entierement conscient, peutetre, nous savons par experience qu'il peut exister... Alors, tout simplement, bien que certains d'entre vous aient constate ce fait une
fois ou I'autre, it me semble bon de le rappeler ici. 11 est tellement
important que tout le monde puisse s'exprimer en toute simplicite
et dans une liberte d'esprit totale.
Donc, EN RESUME et concretement -et ceci concerne
autant la Visitatrice que le Directeur Provincial- chaque point de
l'ordre du jour est presente par la Visitatrice, de facon la plus objective possible, sans montrer sa propre pensee a ce moment, pour ne
pas risquer de conditionner en montrant deja la solution qui semble
la meilleure. Cela ne l'empeche pas de donner plusieurs pistes de solution, mais toujours en laissant le debat largement ouvert pour favoriser l'expression de toutes. Et, sur invitation, ou si le sujet le
demande, le Directeur peut aussi donner un eclairage complementaire sur la question a traiter, mais it n'exprimera pas sa pensee a
ce moment.
En procedant de cette maniere, les resultats sont positifs au
maximum et favorisent une discussion fraternelle, dans la simplicite,
la liberte et la confiance.
• Je desire souligner I'apport necessaire et important de la pensee
personnelle du Directeur Provincial . En prenant un exemple, je montrerai cela plus facilement. Quand it s'agit du cas particulier d'une
Soeur, necessitant un changement de Maison, je suppose, le regard
complementaire du Directeur et de la Visitatrice -sans exclure celui
des Conseilleres- est capital. En effet, la Visitatrice connalt cette
Soeur, parce qu'elle Pa vue, dans sa Maison ou seule dans un dialogue au cours d'une retraite ou autre rencontre, parce que sa Soeur
Servante ou d'autres personnes, Compagnes ou Laiques, lui en auront
parle. La meme chose en ce qui concerne le Pere Directeur: lui aussi,
aura les memes sources ou d'autres... rnais en general - c'est encore
une constatation normale d'ailleurs - les memes faits seront dits
autrement ou differemment par l'interessee ou par d'autres. C'est
a ce moment-la que la connaissance differenciee et complementaire
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la discretion indispensable, a dormer a la Soeur en question le placement adequat. Et, je le repete, la pensee du Directeur me semble capitale dans des cas de ce genre.
• Encore un mot au niveau des decisions prises en Conseil : j'y insiste
toujours. 11 s'agit de la SOLIDARITE de tous les membres du Conseil Provincial; quand une decision a ete prise, it ne faut plus y revenir, meme si Pon aurait souhaite une reponse plus conforme a notre
pensee.
Ensuite, egalement, aucun detail de la discussion ne doit percer au dehors: secret absolu a ce niveau. Chacun le sait, mail j'ai
constate avec regret, rarement heureusement, que si "la regle du jeu"
n'est pas observee, it en resulte toujours un dommage, et un regard
negatif a I'egard du Conseil, quand des rapports sont faits de bouche a oreille, plutot mal que bien, naturellcment. Je crois qu'il n'est
pas inutile que ce rappel soit fait parfois, tant par la Visitatrice que
par le Pere Directeur, qui, naturellement, seront les premiers a adherer a ce principe.
• Quand je parlais, it y a un instant du role de mediation du Directeur Provincial , it est bon de redirc que, au cours d'une seance de
Conseil, it lui faut parfois intervenir, en effet, si les facons de voir
tres opposees entraInent une atmosphere un peu houleuse, pour aider
eventuellement la Visitatrice, si elle se trouve debordee dans son role
d'animatrice et de moderatrice de la reunion. Quclques mots peuvent ramener le calme et la serenite. 11 est meme quelquefois necessaire d'ajourner la dite question a plus tard, apres avoir prie... Et,
tout simplement, on aborde le sujet suivant pour que les esprits
s'apaisent.
• Autre type d'intervention du Directeur pour rappeler , par exempie, one regle de droit canonique on autre , ou quand it juge important d' apporter un eclairage , si le groupe s'enlise, faute d'elements
suffisants. 11 le fera toujours tres fraternellement sans s'impliquer
trop longuement; souvent, d'ailleurs, c'est la Visitatrice elle-meme
qui lui demandera de s'exprimer pour avancer la discussion ou l'aider
de ses propres lumieres si les siennes sont insuffisantes.
• Je me suis beaucoup etendue sur le deroulement d'une seance de
Conseil, en relevant certain points qui peuvent survenir en cours
de reunion, et comment assurer son bon fonctionnement, en envisageant divers cas qui peuvent se presenter et comment les resoudre
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bien. L'important est qu' un desir d'unite anime chaque membre du
Conseil Provincial. Si ce desir existe reellement, les petits obstacles
eventuels seront resolus sans peine, avec un peu d'humilite et de charite de la part de chacun.
Mais, je redis a ce sujet que les premiers responsables de cc
climat sont au meme titre le Directeur Provincial et la Visitatrice,
qui doivent conjuguer leurs efforts sans se lasser.
• D'autres difficultes peuvent survenir au sein d ' un Conseil Provincial, et elles sont plus aigues en cours de seance de Conseil, si une
incompatibilite de caractpre entre deux membres du Conseil gene
1'ensemble du travail , et nuit a la serenite indispensable ... Que faire?
Tout pour attenuer ces heurts de caracteres non prevus, sans doute,
au moment de la nomination . Mais it peut arriver quelquefois que
la situation se degrade au point que Tune ou l ' autre Conseillere se
resigne a demander sa renonciation ... et it se peut qu ' il n'y ait pas
d'autre issue quand tous les moyens ont ete essayes. Ce cas, bien
que rare, existe cependant.
• Et que faire quand l'inco,npatibilite semblerait se faire jour entre
le Directeur et la Visitatrice? Les motifs sont divers: tout simplement, it s'agit en general d'une mauvaise comprehension du role
important qui revient a chacun; ce n'est pas grave, et it suffit, je
pense, d'une mise au point tres franche, et it n'y a plus de proWine de ce type ensuite. Un autre sujet d'incompatibilite peut se
poser au niveau des temperaments; deux personnalitcs un peu fortes peuvent se heurter sans le vouloir, et sans s'en apercevoir; it
peut s'agir d'une Visitatrice un peu directive ou dominatrice qui
pourrait confondre autorite et autoritarisme, et bloquer tout Ic
monde en outrepassant son role... meme vis-a-vis du Directeur Provincial. Ce peut etre egalement le contraire si le Directeur confondait lui aussi les deux services avec la meilleure bonne volonte en
oubliant les roles respectifs. Cette situation se rencontre rarement,
heureusement, mais on ne petit affirmer que, parfois, d'un cote
ou de l'autre it n'y ait des souffrances plus ou moms visibles de
cet ordre. Resoudre ces conflits plus ou moms latents n'est pas chose
facile...
• J'ai voulu parler de quelques situations qui peuvent exister ici ou
la. Mais it est plus positif, sans Hier certaines realites, de mettre en
valeur la bonne collaboration qui resulte de temperaments fermes,
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apport positif d'une autre vision qui rectifie, modifie, ajoute d'autres
valeurs. 11 en decoule un resultat meilleur, equilibre. 11 est important que chacun, Directeur et Visitatrice, prenne conscience de cet
apport et s'en felicite; en effet, au dela des taches revenant a chacun, et qui ne peuvent se confondre, chacun donne alors le meilleur
de lui-meme dans cette collaboration: Directeur, Visitatrice - autres
membres du Conseil aussi - avec sa propre competence, sa grace
et son charisme.
• J'ai place dans cc chapitre tres long ce qui se rapporte au travail
de groupe au niveau du Conseil Provincial, debordant volontairement sur le deroulement d'une seance proprement dite.
C'est finalement le deroulement harmonieux d'une action
concertee entre tous les membres en vue d'un service Provincial commun qui est ]'ideal. Pensons qu'ils sont les gardiens du charisme et
les instigateurs de la vitalite apostolique de la Province, et, sur cc
point, les roles respectifs du Directeur et de la Visitatrice sont de tout
premier plan.

A UTRES ATTRIBUTIONS du DIRECTEUR PROVINCIAL,
• Je survole tres rapidement ce paragraphe car vous savez parfaitement les services qui vous sont confies; j'en ai deja un peu pane
au debut. Je ne m'etends pas sur tour les moyens qui vous permettent "de partager, avec la Visitatrice et son Conseil, la responsabilite de promouvoir /'esprit vincentien duns la Province. Dans ce
but, vous collaborez a !'organisation de tout ce concerne la,formation spirituelle des Soeurs, en particulier des Soeurs Servantes",
selon les termes de la Constitution 3.38 vous concernant. Je laisse
au Pere LLORET le soin de vous parler longuement sur ce sujet
si important de la formation a tous les niveaux et sur tous les plans.
Par ailleurs le "Directoire pour les Directeurs Provinciaux des Filler de la Charite" vous pane en detail de vos attributions specifiques.
• J'insiste volontiers, cependant, sur les visites dans les Maisons,
de simple cordialite, qui vous permettent de connaitre les Soeurs dans
leur propre Communaute, avec votre regard, ou dans les retraites
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pleine liberte ". (C. 3.38)
• Je veux aussi souligner trois cas on vous etes tres particulierement
le representant de notre Superieur General:
- Les VISITES CANONIQUES des Communautes locales demandees par l'Eglise font partie de vos attributions . Je pense qu'un
minimum de concertation avec la Visitatrice est necessaire pour que
visite reguliere et visite canonique ne se trouvent pas la meme annec
dans la meme Maison : c'est une evidence ! ( Je souligne qu'il ne doit
pas y avoir confusion sur ces deux sortes de visites au but different).
- Les PERMISSIONS de PAUVRETE en ce qui concerne les BIENS
PERSONNELS des Soeurs sont aussi de votre ressort. Le nouveau
livre de l'Instruction sur les Voeux peut eclairer les Soeurs a ce sujet
pour faire leurs demandes en toute loyaute et discretion vis-a-vis
des Compagnes; it est tres precis et peut aussi vous aider vous-meme
a accorder a bon escient. (Attention, parfois, que le Directeur
n'accorde abonnements ou magnetophone etc... que la Communaute doit procurer normalement en cas de necessite... et qui aurait
ete auparavant refuse par la Visitatrice ou la Soeur Servante...
L'experience montre que ceci fait parfois partie du domains des
possibilites)...
- Enfin, c'est le Directeur Provincial qui PRESIDE L'ASSEMBLEE
PROVINCIALE. La Visitatrice, a sa droite, dirige les debats, en
general, par le moyen d'une moderatrice, et le Directeur veille a
la regularite des debats, des votes, donne un eclairage juridique ou
autre quand c'est utile. Beaucoup d'entre vous ont deja rempli ce
role cette annee et quelques autres s'y preparent dans les mois a
venir.
• Je tiens a dire aussi combien est importante pour nous, membres
du Conseil General, l'appreciation que vous pouvez nous donner,
avec le plus de lucidite possible, au moment des Consultations,
quand nous avons a etudier une nouvelle nomination de Visitatrice.
J'apprecie notamment, quand c'est necessaire, la lettre particulicre
que vous m'adressez a I'appui de votre reponse. Meme chose quand
it s'agit de nommer des Conseilleres Provinciales.
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Beaucoup de choses pourraient sans douse etre dites
encore ... J'ai choisi seulement quelques aspects de ce service si prenant, finalement , mais que chacun doit vivre sans dependance et
en toute liberte. J'ai pu me rendre compte combien vous I'accomplissez avec serieux et enthousiasme, et je tcrminerai simplement
comme j'ai commence, en vous redisant au nom des Filles de la
Charite du monde entier toute notre reconnaissance dans cette aide
fraternelle que vous acceptez de nous apporter pour que les Pauvres soient toujours mieux servis par nos Soeurs, en Filles de Ia
Charite authentiques. Et vous ne menagez pas votre peine pour arriver a ce but. MERCI a TOUS!

Mere Anne I)UZAN
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RELATION ENTRE LA CONGREGATION DE LA MISSION
ET LA COMPAGNIF I)FS FILLES DE LA C HARITE

25 Juillet 1990
Introduction
Nous ne pouvons que rendre graces au Seigneur pour les liens
fraternels que nous vivons entre Pretres de la Mission et Filles de
la Charite: c'est, en profondeur, un meme esprit qui les suscite et
les anime a partir d'un meme et extraordinaire Fondateur.
Mais cc dont nous avons a nous entretenir ici et qui, d'ailleurs, explique historiquement cette qualite exceptionnelle de relations va beaucoup plus loin. II s'agit de cette "institution singuliere"
- comme on 1'a appelee' a savoir que Pretres de la Mission et Filles
de la Charite ont le meme Superieur General en la personne des successeurs de St Vincent, et cela, pour une bonne part, grace a la sainte
opiniatrete de Louise de Marillac qui, des le debut, a clairement percu
la necessite qu'il en tut ainsi... "Singuliere", cette institution Pest,
en effet, dans tous les Sens du mot: c'est un cas unique en son genre
et une disposition surprenante pour ceux qui ne connaissent pas suffisamment I'histoire et la specificite de nos families spirituelles.
Nos deux Instituts sont, de soi, pleinement autonomes et
independants l'un de I'autre. La relation se fait au sommet, et, si
des Pretres de la Mission sont appeles a jouer un role a dimension
juridique aupres des Soeurs, ce ne peut We -directement ou indirectement - que comme representants du Superieur General et comme
une emanation de son autorite personnelle dans les limiter de la fonction devolue a ces confreres. Cela n'empeche pas - au contraire qu'il y ait des relations d'ordre spirituel ou d'ordre apostolique comme
tels et, moins encore, qu'il y ait ce climat fraternel dont j'ai pane en
commencant. Mais la clarte s'impose sur un sujet aussi important
et aussi complexe et, pour la trouver, it suffit de nous reporter aux
textes constitutionnels en vigueur qui confirment, avec les precisions
requises aujourd'hui, une histoire de plus de trois siecles. Pour
MEYER -111JERGA, Una inslitucidn singular : El Superior de la C.M. y las Hijas
de la Caridad , CEME, Salamanca , 1974 (1 reduction en espagnol, aver quelque complements de la these de Doctoral en Droit -Canoniquc du P. Roger MEYER, C.M.).

- 915 les Filles de la Charite, la presence a lour tote du Superieur General
et de la Superieure Generale fait que St Vincent et Ste Louise continuent, en quelque sorte, a oeuvrer ensemble pour les pauvres dans
le respect des fonctions respectives.
II nous faudra done faire, d'abord un peu d'histoire et,
ensuite, nous arreter surtout aux relations entre la Congregation de
Ia Mission et Ia Compagnie des Filles de la Charite aujourd'hui.

I - COOP U'OEIL HISTORIQUE

A - LA FONCTION DU SUPERIEUR GENERAL
1. Les Origines
Je crois que ces origines sont assez connues pour que je puisse
m'arreter a deux points:
a) Le lien entre l'identite de la Compagnie et I'autorite de St Vincent et de ses successeurs.
"Que/ques esprits delicats de la Compagnie , ecrit Ste
Louise a St Vincent en Jan vier 1659 , ont repugnance
a ce mot de "confrerie ' et ne voudraient que Societe
ou Communaute. Jepris la liberte de dire que ce mot
nous etait essentiel et pouvait beaucoup aidera lafermete pour ne point innover et qu 'il nous signif iait
secularite et que, la Providence v avant fait ajouter
Societe et Compagnie, cela nous apprenait que nous
devions vivre regulierement en observant les regles que
nous avons revues en l 'etablissement dc, notre Confrerie, en la ntaniere qu'elle nous a etc expliquee"z.
On ne peut etre plus clair . Deja, Ic 7 Aout 1655, Ste Louise
avait manifesto les memes inquietudes et, des le lendemain , St Vincent insista fortement , dans sa conference aux Soeurs , sur les raisons qu'a' ait la Compagnie de s'appeler Confrorie ou Societe et de
demeurcr tirrulii re`.

2 Ecrirs sp .. L 609 , p. 626.
3 COSTS X. 102.
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moins dans les actes officiels. On ne la trouve plus, par exemple,
dans l'approbation que donna le Cardinal Vendome, au nom du Pape
Clement IX, le 8 Juillet 1668, mais it dit equivalemment:
"Le devoir de notre legation apostolique, qui nous
a Ole accorde par une grace particuliere du SaintSiege, nous engage a proteger avec une bonze route
paternelle les communautes de fennnes d'oeuvres qui
s'appliquent continuellenient , avec le secours du
Ciel, a rapporter des fruits abondants par l 'exercice
des oeu vres de piete et de charite chretiennes'"t.
En fait, les Superieurs voulaient eviter que, avec ce terme
de "Confrerie", la Compagnie ne retombat sous la juridiction des
Eveques: de ce point de vue, la suite leur donna raison puisque, en
1809, le gouvernement francais pretendit revenir aux statuts primitifs pour pouvoir donner a I'Archeveque de Paris et aux Eveques
la juridiction sur la Communaute et - ce qui est un comble - la considerer comme une Institution religieuse!5 En fait, au-dela des denominations, la Compagnie a toujours ete fidele a la pensee des Fondateurs et, avec les nouvelles Constitutions, it n'y a plus aucun doute
a ce sujet.
Il faut reconnaitre que ce statut tres original courait beaucoup de risques s'il n'etait maintenu par ce qu ' il faut bien appeler
une "exemption" de fait, et au moins implicitement, de droit qui,
soustrayant la Compagnie a l'autoritc des Ordinaires, la rendait directement dependante du Souverain Pontife et, concretement, de St Vincent et de ses successeursb. L'approbation pontificale va dans ce
sens.
b) Le role de Ste Louise.
Si une seconde approbation de la Compagnic fut demandee
a I'Archeveque do Paris, c'est que la premiere ne fut jamais retrouvee quand on voulut demander son approbation par Ic Roi et sa ratification par le Parlement. Cette circonstance allait permettre a Ste

4 Gene de fa Compagnie 1, p. 25.
5 ARCHIVES, Memoire de 1888.
6 A vrai dire, la question de ('exemption ne me semble plus avoir qu'un interet historique puisque'elle ne fait plus aucun doute depuis 1946 (intervention do Pie XII)
et surtout dcpuis les Constitutions de 1954 et de 1983: nous y reviendrons.
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"Le.fondement de cet etablissement sans lequel it
est, ce semhle, impossible que la dite Compagnie
puisse subsister, ni que Dieu en tire la gloire qu'il
y a apparence vouloir lui etre rendue , est la necessite que la dite Compagnie a d'etre erigee sous le
nom de Compagnie ou celui de Confrerie entierement soumise et dependante de la conduite venerable du Tres Honore General de Messieurs les venerables Pretres de la Mission, du consentement de leur
Compagnie, pour, y etant agregees, elre parlicipantes du bien qui s y fait , a ce que la divine borate, par
les tnerites de Jesus-Christ et /es pripres de la Ste
Vierge leur fasse grace de vivre de / 'esprit dont sa
borate anima la dice honorable Compagnie ".
2. Moments difficiles
a) La revolution francaise..
La Compagnie des Filles de la Charite a ete supprimee de
1792 a 1800.
Quant a la Congregation de la Mission, elle fut retablie une
premiere fois en 1805, supprimee a nouveau en 1809 et retablie definitivement en 1815. D'autre part, de 1800 (mort du P. Cayla de la
Garde) a 1827 (ou le Pape Leon XII nomma directement le P.
Dewailly), la Congregation fut gouvernee par des Vicaires Generaux.
iI y eut meme, a un moment donne, un Vicaire a Paris et un autre
a Rome.
Si I'on ajoute a cela que Napoleon remit les Filles de la Charite sous la direction de I'Archeveque de Paris et que cela valut au
P. Hanon, Vicaire General, d'etre exile et emprisonne jusqu'a la
chute de Napoleon en 1814, on comprend facilement qu'il se produisit entre les Soeurs une sorte de schisme dont nous n'avons pas
a donner ici les details. Cette pcnible situation ne cessa que par /'intervention du Pape Pie VII qui nomma Mgr D'Astros comme Visiteur
Apostolique cn 1815.

Ecrits sp.. L 315, p. 362.
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Sans analyser non plus ce schisme et ses veritables causes,
signalons seulement que, de 1804 a 1814, les Soeurs scissionnistes
accepterent de se mettre sous la juridiction du Cardinal de Bourbon,
Archeveque de Tolede et que, de 1814 a 1818, elles eurent pour Superieur le Patriarche des Indes, Mgr Francois-Antoine Cebrian. La
encore, c'est Pie VII qui, a la demande du Roi, intervint pour retablir l'unite par un bref du 22 Juin 1818.
N. B.

It ne faut pas confondre ces difficultes avec celles qui surviendront plus lard sous le generalat du P. Etienne dons
on critiquera l'autoritarisme et le centralisineN, inais dont
le role n 'Etait pas, en principe, conlestc.

c) Pretentions des Eveques9.
Bien que Leon XII et Gregoire XVI aient reaffirms I'autorite du Superieur General sur les Filles de la Charite, le P. Nozo dut,
en 1836, faire presenter a la Congregation des Eveques et reguliers
un rapport sur la question. Le Procureur aupres du Saint-Siege, le
P. Guarini, ramenait tout a un seul sujet: Oui ou Non et de quelle
maniere 1'Institut des Filles de la Charite est-il soumis a la juridiction des Eveques? II demontrait qu'il fallait repondre par la negative. Ce document resta sans reponse, apparemment, mais it montre
au moms que la question se posait et it semble qu 'il ne resta pas sans
effets benefiques.
Au moment du Concile Vatican I, le futur Cardinal Manning, Archeveque de Westminster, demanda au Pape quc les Filles
de la Charite soient considerees comme religicuses. Pendant le Concile, quelques Eveques proposercnt quc les Filles de la Charite soient
soustraites a I'autorite du Superieur General pour se soumettre a celle
des Eveques. La proposition ne fut pas etudiee mais le P. Etienne
envoya un "Memoire relatif aux Filles de la Charite" aux membres
du Concile avec toute ('argumentation require (rapport Perhoyre).
Plus concretement, ces pretentions des Eveques portaient sur
la designation des confesseurs des Filles de la Charite ou sur les biens
6 Cf. \IEYER-HUERGA, o.c., appendice.

9 ARCHIVES, Note relative it la juridiction des Eveques sur la Compagnie, 1880.
anonymc.
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sens du maintien du "statu quo".
3. Eclaircissements definitifs
Allons aux etapes les plus importantes:
a) Le Code de Droit Canonique de 1917.
Des le 19 Juin 1918, une circulaire du P. Verdier assurait
les Filles de la Charite que leur statut n ' etait en rien change et relevait du fameux "Titre X VII" ( Societes vivant en commun sans
voeux.. publics ). Le Superieur General en profita pour mettre au
point diverses questions qui pouvaient creer des difficultes.
b) Le Decret du 17 Aout 1946 de la Sacree Congregation de Religicux, approuve par Pie XII le 12 du memo moil:
L'intervention de l'Archeveque de Cologne au sujet des visites des maisons des Filles de la Charite valut a la Compagnie cc texte
important qui se resume ainsi:
• L'autorite du Superieur General des Filles de la Charite est evidente mais non leur exemption des Ordinaires. Celle-ci fut donc
demandee explicitement au Pape et accordee par lui, sur le type juridique de celle des Moniales.
• Les Filles de la Charite doivent au plus tot avoir des Constitutions
en accord avec le Droit Canon. 11 faudra huit ans pour que soicnt
promulguees ces Constitutions, fait absolument nouveau puisque,
depuis trois siecles, les Filles de la Charite vivaient sur une legislation interne dont I'Eglise ne s'etait jamais directement et explicitement occupee. Il y avait des avantages puisque par exemple, I'autorite du Superieur General etait clairement definie ainsi que ('exemption; it y avait aussi des inconvenients, surtout celui d'une certaine
"religiosisation"...
Heureusement Vatican II n'est pas loin et toes les Instituts
vont i tre invites a revenir aux sources et a rc-definir Ieur identite!
c) Le Decret du 10 Fevrier 1967.
Pour appliquer ces consignes de I'Eglise, la Compagnie
devait se doter des organes requis. Le Decret de la Sacree Congregation des Religieux y pourvoit en instituant de veritables assemblees
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et domestiques):
• a pouvoir Iegislatif,
• avec une representativite adequate de membres d'office et de membres delegues,
• selon un Directoire dument approuve.
C'est encore un evenement sans precedent car la Compagnie
n'avait jamais eu d'assemblee de ce type, y compris pour I'election
de la Superieure Generale, et devenait par la source de son propre
droit dans le cadre du droit universel de I'Eglise. Les assemblees de
1968-1969 - de 1974 - de 1979-1980 eurent, de plus, la tache extraordinaire de rediger les nouvelles Constitutions approuvees par la
SCRIS le 2 Fevrier 1983. Des additifs furent egalement approuves
a la suite de I'Assemblec Generale 1985.

B - M1SS1ONNAIRES ET FILLES DE LA CHARITE
1. Au temps des Fondateurs
Des cette epoque, noun voyons des missionnaires qui secondent ou suppleent St Vincent aupres des Filles de la Charite, non
seulement pour des taches d'anitnation spirituelle, mais pour des
taches a dimension juridique, y compris de gouvernement, par exemple le P. Lambert, le P. Almeras, et surtout le P. Antoine Portail
que ['on considers comme le premier "Directeur": le 19 Avril 1650,
nous le voyons prendre la place de M. Vincent au cours d'une conference et affirmer qu'il est au service de la Compagnie depuis 10
ou 12 ans10. C'est lui qui sera delegue pour les affaires les plus delicates. Dans la table generale de Coste XIII, nous trouvons a son nom
beaucoup de references a ce sujet.
C'est done avec raison que le P. Verdier ecrira a propos des
"visites canoniques" demandees par le Droit Canon de 1917:
"Ces visites sembleront peat-etre une innovation a
bon nombre d'entre vows. Alais les Soeurs qui connaissent I'histoire de votre Compagnie v verront, au
contraire, un retour a la sage pratique que St Vin-

10 COSTE IX, 507.
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jusqu'a ce que les bouleversements survenus en
France a la fin du X V111 siecle et au debut du XIX
l'aient fait presque tomber en desuetude. Des missionnaires de son choix, tels que M. Portail, M.
Lambert ; M. Abneras etc.. al/aient aussi faire la
visite chez vos premieres Soeurs, sans prejudice de
ce//es qu y faisaient aussi a leur tour Sr Jeanne
Lepintre, Sr Nicole Haran etc ... el les Fondateurs
eux-metnes "" .
Les Regles Communes des Pretres de la Mission (XI, 11)
disent:
"Bien que noire Congregation ail ete deputee pour
la direction des Fil/es de la Charite depuis leur institution , nul d'entre nous cependant ne s'adonnera
a ceite direction ou ne s'en occupera ou meme ne
s'adressera a elles sans permission du Superieur".
2. Evolution
Les fonctions de ces "Directeurs", "Visiteurs" - (au seas
etymologique) Predicateurs de retraites, conferenciers etc... iront en
se precisant avec le temps. Le P. Etienne commencera a codifier
serieusement tout cela'2.
Mais, pour les raisons que nous avons dites, ce sont les Constitutions de 1954 et surtout cellos de 1983 qui vont, d'une part, definir de facon precise les functions du Superieur General, du Directeur General et des Directeurs provinciaux, et, d'autre part, faire mention des autres relations entre nos deux Instituts. 11 en est de meme
pour les Constitutions des Lazaristes. Mentionnons aussi que, depuis
1985, Ic Superieur General et son Conseil out revu et approl]Ve Lill
nouveau directoire pour les Directeurs Provinciaux dont la redaction avait ete confiee a une commission specialisee. Dc meme au
niveau de certaines Provinces, ont ete organisees des "commissions
mixtes", des rencontres pour confreres s'occupant a divers titres des
Filles de la Charite, des rencontres entre confreres et Filles de la Charite etc... En France, par exemple, ont ete rediges, sous la responsa-

Genpse de to Compagnie 1, p. 80.
12 Ibid., pp . 58 a 60.
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retraites, un guide pour les visitcurs trimesiriels.
St Vincent n'ecrivait-ii pas , le 7 Fevrier 1660, au P. de la
Fosse:
"les hl/es de la Charite etant entrees dans /'ordre
de la Providence cotnnie un moven que Dieu nous
donne de faire par leurs stains ce que nous ne pouvons pas faire par les notres en /'assistance corporelle des pauvres malades et de leur dire par /eur bouche quelque mot d'instruction et d'encouragement
pour le Salut, sous aeons aussi /'obligation de les
aider a leur propre avancentent en la vertu pour se
bien acquitter de leurs exercices charitables" t'.

11 - AUJOURIYIJUI
Ce que nous venons de dire introduit tout naturellement ce
second point. Pour ne pas surcharger le texte, vous trouverez en note
les references a nos Constitutions et Statuts ainsi qu'aux Constitutions et Statuts des Filles de la Charite sur le sujet; Ic citations les
plus importantes sont en caracteres gras14. II en ressort que les relations entre nos deux Instituts se situent a trois niveaux:

A - LE NIVEAU DE GOUVERNI:MENT
Faut-il rappeler une fois de plus que tout tient essentiellement, ace niveau, a la personne du Superieur General?... Les autres
ne sont que des representants a des titres divers.
1. Le Superieur General
"Depuis son origine, la Contpagnie (des Filles de
la Charite) a voulu titre soutnise a l'autorite du Superieur General de la Congregation de la Mission, successeur de Si Vincent de Paul. 11 a stir elle le double

13 COSTE VIII. 239.
14 Constitutions et Status de Fit/es de la Charlie: Sup. General, 1.14: 2.5; 2.8: 3.37;
St. 35; Dir General: 3.28; St. 36; Dir. Proviciaux: 3.38; St. 46; Lazaristcs: 2.13; St.
23. Constitution.s et Statuts ('.M.: C.17; St. 51, n° 12.
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I'Eglise et les Constitutions" t `.
Ajoutons seulement a cc texte fondamental quelques remarques:
•L'autorite du Superieur General sur les Filles de la Charite est done
en tout comparable, comme telle, a celle qu'il a sur ses confreres
Lazaristes. Une simple note, dans nos Constitutions, rappelle cette
juridiction et renvoie au Droit Propre des lilies de la Charite pour
en trouver I'expose. C'est bien normal puisqu'il s'agit de deux lnstituts qui ont leur autonomic.
• Cc Droit Propre donne une grande importance a la question des
voeux, en cc sens que tout cc qui se rapporte aux voeux releve du
Superieur General comme tel. 11 est d'ailleurs le seul dont les Constitutions disent qu'il peut commander aux Soeurs au nom du vocu
d'obeissance et pas seulement au nom de l'obeissance. Par contre,
les Superieurs auxquels elles s'engagent a obeir par voeu sont avec
le Souverain Pontife et le Superieur General, la Superieure Generale, le Directeur General, la Visitatrice et les Directeurs Provinciaux,
Ies Soeurs Servantes dans leur communaute locale.
• C'est le Superieur General qui preside le Conseil General par luimeme ou par le Directeur General ou par un delegue eventuel.
• De lui releve ('interpretation pratique des Constitutions, tandis que
('interpretation authentique releve du Saint-Siege.
2. Le Direct cur General
"C'est un Pretre de la Mission nomme directement
par le Superieur General ad nutunr pour titre son
representant permanent aupres de la Compagnie. Sa
principule fonction est de I'assister et de le remplacer en son absence "u" (16).
• 11 est dit explicitement qu'il est un Superieur Majeur, avec pouvoir ordinaire ^ icarial.
• Une expression assez nouvelle des Statuts lui demande de coorIS C. 3.27.
16 C. 3.28.
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au Superieur General, la correspondance pour les affaires de la Province, le dialogue personnel quand ('occasion s'en presente, la provocation eventuelle de rencontres de Directeurs Provinciaux dans un
pays ou ensemble de pays etc...
• Ajoutons que, depuis le depart a Rome du Superieur General, sa
fonction a pris un relief plus prononce puisqu'il preside habituellement le Conseil General et est amene a collaborer d'une fawn plus
suivie avec la Superieure Generale et son Conseil.
3. Le Directeur Provincial
"C'est tin Pretre de la Congregation de la Mission,
nomme par le Superieur General apres consultation.
11 a les responsabilites et facultes que lui confere le
Droll Particulier de la Cornpagnie et celles que lui
concede le Superieur General "n.
a) Un point nevralgiquc.
Cette "figure" du Directeur Provincial est un peu un point
nevralgique:
• Elle n'est pas facile a situer juridiquement.
• II y a de plus en plus une tendance a voir cette fonction d'un point
de vue "pastoral" plutot que juridique, ce qui, de soi, West pas un
mal mais, a la limite, peut creer des ambiguites.
• 11 n'est pas facile de trouver des confreres pour cette tache, surtout dans nos Provinces les plus pauvres en hommes.
• Beaucoup de choses - pour ne pas dire tout - dependent pratiquement de la "personnalite" du Directeur et de la maniere dont it va
se situer par rapport a la Visitatrice, aux Conseilleres, aux Soeurs
en general (et reciproquement).
• Dans certaines Provinces, et pour diverses raisons, le Directeur

17

C. 3.38.
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plus, un trial dans la mesure ou it demeure vraiment disponible aux
Soeurs et ou ses autres taches lui apportent une experience pastorale
utile a sa fonction principale.
b) Les orientations du Directoire des Directeurs.
Cc que nous venons de dire montre ('importance de cc role.
Le Directoire essaie de clarifier quelques points theoriques et pratiques:
• Le Directeur Provincial a un pouvoir ordinaire vicarial dans la Province ou it est nomme pour representer le Superieur General. C'est
done un Superieur Majeur.
• 11 partage donc avec la Visitatrice et son Conseil une veritable tache
de gouvernement et d'animation spirituelle selon les responsabilites
et facultes que lui confere le Droit Particulier de la Compagnie et
celles que lui concede le Superieur General, soit A travers le Directoire, soit a titre personnel.
• Dans sa lettre- preface , le Superieur General prend acte d'une certaine evolution , mail insiste pour que
"personne ne sous-estime /'importance du Directeur
con tine anintateur spirituel et guide pour la vie des
Soeurs et !es uctivites de la Province; agir ainsi serait,
non seulement titre infidele aux vues profondes de
St Vincent et de Ste Louise, mais finalement diminuer la vitalite de l'apostolat des Soeurs aupres des
pau vres ".
• Le Directoire precise aussi le statut du Directeur par rapport a la
Congregation de la Mission. Les relations pratiques entre cette derniere et la Compagnie des Filles de la Charite relevent de Iui pour
une bonne part puisqu'il est bicn place pour creer ('esprit voulu et
rechercher les moyens concrets pour cela. Bien sur, it doit le faire
discretement, en respectant l'autonomie de chaquc Institut et en
tenant compte des orientations donnees par les SupCrieurs.
Une fois de plus, pour comprendre tout cola, it faut tenir
compte de la veritable originalite que comportent la nature et I'histoire de la Compagnie des Filles de la Charite, notamment dans ses
relations avec la Congregation de la Mission.
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Le Superieur General, le Directeur General, les Directeurs
Provinciaux peuvent, dans les limiter du Droit Propre, nommer au
coup par coup des substituts ou des delegues pour une tache determinse a dimension juridique: visites canoniques, visites extraordinaires, prssidence du Conseil General ou d'une Assemblse Provinciale etc... Le confrere ainsi designs doit evidemment s'en tenir a
la tache qui lui a rte demandee.
Le Directoire des Directeurs Provinciaux prsvoit notamment
(n° 4 et 5):
"A la demande du Directeur et apres avoir consulte
la Visitatrice et le Visiteur, le Superieur General peut
nommer un Sous-Directeur pour un temps determine. Les responsabilites du Sous-Directeur seront
celles que lui assigne le Superieur General pour le
temps de son mandat et celles que lui delegue le
Directeur Provincial . Apres avoir consulte le Visiteur et la Visitatrice, et avec le consentement du
.Superieur General, le Directeur peut nommer, pour
un temps re/ativement court , on Substitut qui le remplace en cas d'empechement , avec un pouvoir delegue, pour / 'ensemble ou tine partie des attributions
de son office. Le Directeur informera de cette nomination les Soeurs de la Province".
5. L'exemption
Tous ces actes de juridiction sont directement en lien avec
]'exemption dont jouissent les Filles de la Charite et dont nous avons
deja parle. C'est pourquoi, a mon humble avis, it nc suffirait pas
de parley d' "autonomic interne" comme pour toes les autres Instituts. Une fois de plus, nous sommes IA devant quelque chose de
tout-a-fait specifique qu'il ne faut pas laisser s'effritcr, meme si
les modalites pratiques d'exercice de cette exemption et, en particulier, les modalites pratiques d'exercice du gouvernement qui en
decoule, ont quelque peu svolue et peuvent encore evoluer pour
diverses raisons.
Le Canon 591, qui paric de ]'exemption proprement dite,
dolt etre interprets a la lumiere du Canon 9 qui dit que les lois n'ont
pas de portee retro-active, sauf si cela est dit expressement.
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B - LE NIVEAU SPIRITUEL
Rappelons qu'aucun Pretre de la Mission ne peut exercer un
ministere proprement dit aupres des Filles de la Charite sans en avoir
resu mandat de qui de droit. Dans les cas les plus habituels, ce mandat resulte d'une entente entre le Directeur Provincial, la Visitatrice,
le Visiteur Provincial du confrere: it y a tine certaine souplesse au
plan des modalites pratiques, mais it faut veiller a ce que le droit
de chacun soit respecte.
Les Filles de la Charite apprecient beaucoup, dans leur
ensemble, !'aide spirituelle que leur apporte la Congregation de la
Mission. II faut redire ici, proportions gardees, ce qui a ete dit au
sujet du Directeur en ce qui concerne les exigences d'un tel ministere. Les Pretres de la Mission, de leur cote, accueillent volontiers,
dans leur ensemble, cette responsabilite que St Vincent leur a confine. Its savent, comme le Fondateur les en a assures, que, en aidant
ainsi les Filles de la Charite, ils prolongent en quelque sorte leur propre labeur apostolique dans le service corporel et spirituel des pauvres. Its sont egalement conscients de la richesse spirituelle qu'ils
recoivent des Socurs.
1. Textes constitutionnels
Nous retrouvons a peu pres le meme contenu dans les textes
constitutionnels des deux Instituts. Peut-etre celui des Pretres de la
Mission est-il plus explicite:
• Filles de la Charite
"La direction spirituelle est un moyen efficace de
crotre dans !'imitation du Christ. Les Filles de la
Charite s'adressent pour cela de preference aux Pretres de la Mission qui sons a meme de les cider a
repondre a leur vocation vincentienne"18.

18 C. 2.13.
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"Pour !'orientation spirituelle et vincentienne, on
a recours, autant que possible, aux Pretres de la Mission ".

• Pretres de la Mission
"Vu que la Congregation de la Mission a tin com'nun heritage avec les Filles de la Charite, les Missionnaires se preteront volontiers a les aider spiritue//ement quand el/es le demanderont, specialement
en ce qui concerne les retraites spirituelles et la direction spirituelle. De meme, its collaboreront toujours
fraternellement avec elles dans les activites entreprises de concert-19.
2. Re raites annuelles
Permettez - moi d'insister un peu sur les retraites annuelles,
ce moment si important dans la vie des Filles de la Charite comme
dans la notre:
"De caractcsre communautaire et vincentien, elle est
une occasion de dialogue plus intense avec le Seigneur, de celebrations liturgiques p/us festives et de
revision de vie pour un nteilleur service''20.
"Elle est de huit fours. Selon les dispositions de chaque Province, it s'agit de huit fours de silence, ou
de six jours de silence et de deux fours d'echanges
spirituels "z 1.
Retenons surtout que:
• II s'agit d'une retraite spirituelle de Filles de la Charite, pour Filles de la Charite, avec des Filles de la Charite.
• Ce doit etre,comme lc dit le texte constitutionnel cite a l' instant,
l'occasion d'une veritable "revision de vie" a tout point de vue et
non une session ou quelque autre chose de ce genre.
19 Art. 17.
20 C. 2.14.
21 St. 10.
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la retraite. Si une Soeur veut continuer a s'adresser a lui, it verra
si et comment it doit repondre a ce desir sans depasser les attributions qui sont les siennes. De meme, it invitera les Soeurs a s'adresser a leurs Superieurs pour traiter des affaires ou recevoir des permissions qui relevent de leur competence.
• Pour ce ministere comme pour d'autres ministeres habituels, les
missionnaires demandent que soit mise a leur disposition, d'une
maniere ou d'une autre, la documentation requise: Ecrits et entretiens des Fondateurs , Constitutions et Statuts des Filles de la Charite, Articles des Echos de la Compagnie et autres ecrits importants
emanant de la Compagnie, projet provincial, un minimum de renseignements...
• Par dessus tout, le Predicateur doit etre un temoin et un animateur vincentien.

C - LE NIVEAU PASTORAL
Nous avons vu quc le n° 17 de nos Constitutions fait allusion a cette collaboration fraternelle et constante dans les oeuvres
entreprises de concert. Elie existe, sous diverses formes, dans un certain nombre de pays.
1. Uiverses formes
• Cette cooperation est habituelle, par exemple , dans quelques territoires de Missions ad Gentes, dans quelques secteurs missionnaires de longue duree etc..
• Elle est occasionnelle en de nombreuses circonstances, notamment
dans certaines missions populaires dont le probleme s'est pose plus
recemment.
2. Criteres
On ne peut que se rejouir, en soi, de cette cooperation dont
les pauvres seront les beneficiaires, a condition:
• que soient bien respectes les charismes precis et le style de vie de
chaque Institut: Ies Filles de la Charite n'ont pas plus a se transfor-
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trouver les veritables formules de "complementarite".
• que le service des pauvres deja assure par les Filles de la Charite
n'cn souffre aucunentent.
• que, surtout dans le cas des missions itinerantes , it y ait une possibilite, pour les Soeurs, de rendre ce service a tour de role.
• que tout se fasse, evidemment, avec l'accord des responsables des
deux communautes et que des evaluations , a tout point de vue, soient
prevues periodiquement avec eux et les interesses.
Toutes ces recommandations, loin de paralyser la creativite,
tendent a en assurer I'authenticite , compte tenu des veritables appels
des pauvres et de nos possibilites.

Conclusion
En conclusion, redisons done l'extreme importance qu'il y
a, pour nous , a connatre , a respecter et a promouvoir I'identite des
Filles de la Charite:
"Contre vents et marees , garden bien votre identite ", leur a dit Jean - Paul II a la derniere Assembiee Generale , et celle-ci, dans son document final,
y a beaucoup insiste.
Nous avons vu que la notion de "Societe de Vie Apostolique", qui a desormais sa place dans le Droit Canonique , peut et doit
nous aider grandement a mieux nous situer nous-memes et a situer
les Filles de la Charite dans 1'Eglise . C'est l' honneur de St Vincent
et de Ste Louise d'avoir ete, avant la lettre et depuis plus de trois
siecles, les initiateurs de cette nouvelle maniere de se donner totalement a Dieu pour et dans I'acte apostolique lui-meme compris dans
touts sa densite evangelique et missionnaire.
Mais, parmi ces Societes de Vie Apostolique , les Filles de
la Charite ont leur physionomie propre, pas tellement facile a cerner vraiment et, surtout, a defendre et a vivre en profondeur. lI y
a la des "singularites " - ( dans le meilleur sens du mot ) - dont it nous
faut prendre acte, par exemple cette relation entre la Compagnie des
Filles de la Charite et la Congregation de la Mission dont nous venons
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sens et vie a cette famille spirituelle et a sa mission aupres des Pauvres.
Ceci est d'autant plus important que la formation des Filles
de la Charite est un des domaines ou les Pretres de la Mission ont
le plus de responsabilite, soit par leur fonction officielle aupres
d'elles, soit par les interventions occasionnelles qui leur sont demandees. J'ai signale les diverses choses qui peuvent nous y aider, a commencer, bien sur, par la connaissance des Constitutions des Filles
de la Charite. Permettez-moi de citer a nouveau les Echos de la Compagnie avec leurs articles de fond, les consignee des Superieurs, les
articles historiques, la vie des Soeurs a travers les Provinces etc...
Je crois aussi que le Directoire des Directeurs eclaire un certain nombre de points et, par la, pout vous aider a mieux vous situer dans
votre ministere aupres des Filles de la Charite.
C'est, du reste, par un grand Merci que je voudrais terminer: merci a vous ici presents et - au - dela de vos personnel - merci
a tous les confreres qui se devouent au service des Filles de la Charite. Croyez qu'elles l'apprecient beaucoup. C'est un enrich issement
reciproque car elles sont aussi pour nous une constante provocation
a une plus grande fidelite a notre vocation de missionnaires des
pauvres.

M. LLORET, C. M.
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'LAS CONSULTAS'
EN LA COMPANIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD

25 de julio de 1990

Sc me ha pedido hable a Ustedes sobre el tema de "LAS
CONSULTAS" en la Compania de las Hijas de la Caridad. Como
Directores Provinciales tambien Ustedes participan en ellas, por esto
tal vez pucdan servirles de orientacion algunas aclaraciones sobre
las mismas.
Situandonos en nuestro tiempo, es la Iglesia del Vaticano
11 la que promueve las Consultas a todos los niveles. En el ambito
de los religiosos, leemos en el Decreto Perfcctae Caritatis n° 4:
"Una renovacion eficaz y una recta acomodacion, solo pueden obtenerse por la cooperacion de todos los miembros del
Instituto ... Los Superiores, por su parte, consulten y oigan
de modo conveniente a sus hermanos..."
En el n° 14 de dicho Decreto:
"Oigan, pues, los Superiores de buen grado a sus hermanos
y prornuevan su colaboracion..."
En el Motu proprio "Ecclesiae Sanctae", II parte -normas
para la ejecucion del Decreto- P.C. dice asi:
"Promueva convenientemente el Consejo general una amplia
y libre consulta entre los religiosos y organice convenienternente la realizacion de esa consulta..." (n° 4)
"Con todo, oigase previamente a cada uno de los religiosos..." (n° 41)
"Proctirese que las Uniones de Superiores y Superioras
Generales puedan ser oidas y consultadas..." (n° 42)
La Compania de las Hijas de la Caridad entra en este contexto y espiritu de la Iglesia del Vaticano II. Primero la Madre Guillemin preparo el camino. No hay mas que leer el sentido que da
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asi:
"El fin de la Obediencia es la busqueda de la Voluntad de
Dios y su mejor servicio, utilizando los recursos que El ha
dado a cada una, y esto bajo la guia y decision de los Superiores . Todas las Hermanas son responsables de contribuir
a esta busqueda con la aportacion de ideas, fruto de sus
reflexiones y de su oracion..."
Despucs, las diferentes Asambleas Generales: 1968-69, 1974,
1979-80 , hicieron pasar este elemento de las Consultas a las diferentes Constituciones: "ad experimentum " las primeras : promulgadas
el 6 de Abril de 1970, fiesta de la Anunciacion, N. el 18 de Mayo do
1975, fiesta de Pentecostes, por el Padre Richardson. Las definitivas, aprobadas por la SCRIS el 2 de Febrero de 1983 y promulgadas
por el Padre Richard McCullen, que fijo su entrada en vigor el 29
de Noviembre de 1983 , dia del 350° aniversario del nacimiento de
la Compania.
Espigando algunos de 1w, aruculos do dichas Constituciones sobre las consultas encontIamos•
En la edicion de 1970, que recoge el trabajo realizado por
la Asamblea extraordinaria de 1968 -69, la Constitucion 67 titulada
"espiritu de servicio y dialogo " dice asi:
"Los Supcriores docilcs a la Voluntad de Dios, ejcrzan su
autoridad con espiritu de amor y de servicio y, aunque la
decision les pertenece, consulten de buen grado a los miembros de la Comunidad v esfuercense en crear la union entre
ellos, pees la union de los espiritus y corazones ayuda mucho
a conocer y a cumplir los designios de Dios" (C. 67).
Para los servicios de autoridad , tanto a nivel local como provincial y general. el principio de la consulta esta recogido en los correspondientes articulos de Constituciones y Estatutos . Asi, a nivel
local, el Estatuto 107 referente a la Hermana Sirviente dice:
"Las Hermanas de la Provincia a partir de los 8 anos de
vocacion seran consultadas... con respecto a las Hermanas
que juzguen capaces para ser Hermanas Sirvientes... Para
la peticion de un 3er . Trienio la Visitadora transmitira al
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todas las Hermanas de la Casa..."
De la misma manera, los Estatutos 102, 106 establecen el
principio de consulta para el nombramiento de Consejeras domesticas y de Asistenta local.
A nivel Provincial los nombramientos de Visitadora Provincial (C. 160) Director Provincial ( C. 168), Consejeras Provinciales
(C. 153-54 ; Est. 128), Asistenta Provincial ( Est. 131), se efectuan
previa consulta a las Hermanas de la Provincia.
En la edicion de 1975, tambien "ad experimentum", el Estatuto 53 precisa y completa el principio de las Consultas, y se recogio
integro en el Estatuto 30 de las Constituciones definitivas de 1983:
"A partir de su envio a Mision, las Hermanas toman parte
en las Consultas. Estas pueden orientar a la autoridad competente en el momento de tomar las decisiones".
"La Consulta para conceder, eventualmente, un tercer trienio a una Hermana Sirviente se hace a nivel de la Comunidad local".
A nivel de la Provincia , se hacen consultas:
- con relacion a las Hermanas que se juzgan aptas para ser
Hermanas Sirvientes;
- para el nombramiento de las Consejeras Provinciales;
- para el nombramiento de la Visitadora.
Esta ultima consulta es de la competencia de la Superiora
General y su Consejo. En cuanto a las otras dos mencionadas, la
Visitadora y su Consejo determinan sus modalidades.
En la Compania, las elecciones para los puestos de autoridad estdn reservados a nivel general y tienen lugar dentro de la Asamblea General (E. 30).
La definicion de lo que es la Consulta esta recogida en
el LEXICO de la ultima y definitiva edicion de Constituciones de
1983.
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"Acto pore! cual la autoridad competente se dirige
a personas designadas por ella misma o por el derecho corn in y el derecho particular, para solicitar su
opinion sobre un asunto determinado.. "
"Los pareceres recogidos constituyen uno de los elementos que permiten a dicha autoridad formarse
una opinion y tomar la decision que !e parezca mds
conforme con el bien comun .. " (Lcxico III).

La consulta no es, pues, una eleccion; se situa en la lfnea
de la corresponsabilidad y participacion de todos los miembros en
la vida de la Comunidad. Solo los servicios de gobierno a nivel general
son objeto de eleccion y, a la propuesta de los mismos, precede tambien una consulta a determinadas personas.
Hay que tener en cuenta que las consultas son un elemento
importante en el proceso de un nombramiento, pero no es el tinico.
La autoridad puede tenor otras fuentes de informacion... El objetivo de la consulta es promover, con toda verdad, el bien de un Instituto. Los Superiores no quedan dispensados tampoco de tomar su
responsabilidad. A traves de toda la informacion que les llega tienen que discernir la linea de fuerza en la que se halla el Espiritu de
Dios y obedecer a este mismo Espiritu.
El Padre Jamet, en un interesante artfculo publicado en los
Ecos de la Compania en el mes de Marzo de 1972, explica el verdadero espiritu de la Consulta y hace resaltar ante las Hermanas que
son consultadas su propia responsabilidad.
"La consulta es un acto serio, del quo ninguna Hermana
puede dispensarse con el pretexto de que un parecer mas o
nienos no tiene importancia. Tal escepticismo no es bueno...
Se necesita tener lo que San Vicente llama pureza de intencion, es decir, saber elevarse por encima de sus preferencias
o simpatfas personales para mirar el bien de la Compania...
Responder a una consulta pide reflexion. No es tan importante dar el nombre de una Hermana como exponer los motivos y razones que mueven a dar ese hombre... La respuesta
ha de ser siempre personal, independiente, secreta... Es
bueno tambien saber la Hermana que da tal opinion: su
edad, su servicio... porque los Superiores que reciben el resultado de la consulta no tienen que sumar pareceres, lino ponderar y apreciar en su justo valor esos pareceres... La auto-
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personas que se proponen las cualidades humanas, espirituales, vicencianas... asi como las cualidades de relacion, de
apertura, de comprension, la capacidad de escucha tan
importante siempre..."
El Padre Jamet termina su articulo con estas palabras:
'Responder a una consulta es una forma de manifestar nuestro interes y nuestro amor a la Compaiiia'.

DIFEREN ' IES CLASES DE CONSULTAS A NIVEL PROVINCIAL Y GENERAL.
Tratare ahora de explicarles la manera practica de proceder
en el nombramiento de Visitadoras, Consejeras Provinciales (Asistenta Provincial) y Hermanas Sirvientes.

1 - Nombramiento de una Visitadora
La Constitucion 3, 36 dice asi:
"La Visitadora es nombrada con un mandato de 6 anos por
el Superior General, de acuerdo con la Superiora General
y su Consejo, despues de haber consultado a las Hermanas
de la Provincia. Tras nueva consulta, puede ser confirmada
en el cargo por una sola vez, segun preven los Estatutos"
(Est. 44).
Proceso seguido en el nombramiento de una Visitadora:
a) Lanzarniento de la consulta
Cuando se trata del nombramiento de una Visitadora, es
siempre la Superiora General quien lanza la consulta a traves de una
Circular dirigida a las Hermanas de la Provincia, enviando al mismo
tiempo a la Visitadora las directivas practicas para el desarrollo de
la misina. Estas directivas son:
* un modelo de hoja de consulta para ser policopiada en
la Secretaria Provincial, segun el numero de Hermanas;
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tambien se ha de policopiar segun el numero de Casas.

L.a Visitadora envia a cada Hermana Sirviente:
* la Circular de la Superiora General : un ejemplar por Casa;
* el numero de hojas de consulta y de sobres con la direccion de la Superiora General, correspondiente at numero de Hermanas que haya en la Casa;
* la nota explicativa para la Hermana Sirviente.
Si hubiera Hermanas fuera de la Provincia, bien con permiso de ausencia de una Casa de la Compania , por razones de familia, de salud , estudios etc., estas deben recibir igualmente la Circular de la Superiora general y la hoja de consulta.
En las Hojas de consulta se hace referencia :
• a la participacion de todas las Hermanas a partir del envio a MisiOn
(Est. 30),
• al envio de las respuestas a la Superiora General en las 48 horas
despues de haber recibido la circular,
• Al espiritu que debe animar a cada Hermana en la participacion
que se le pide al proponer Hermanas para este servicio, despues de
haber reflexionado en la presencia de Dios , precisando:
* los motivos de su opcion,
* los inconvenientes que encuentra,
* las circunstancias en que ha conocido a las Hermanas que
propone ( no es igual un encuentro ocasional que haber convivido
con la Hermana),
* los anos de vocacidn , dato muy importante at hacer el
recuento de voces,
* la firma (aunque es facultativa para dar mas libertad de
expresion ); no cabe duda de que es tambien un dato importante: tiene
importancia no solo to que se dice, sino tambien quien lo dice.
Las respuestas de los miembros del Consejo Provincial a
la consulta , incluido el Padre Director Provincial , asi como las de
la Economa , Secretaria Provinciales y Directora del Seminario,
deben enviarse a la Superiora General, siempre firmadas y debidamente rellenas. Si to juzgan conveniente , una carta "confidencial"
dirigida a la Superiora General pueden adjuntar a la hoja de consulta.
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Se hace siempre a nivel general. Se siguen los siguientes
pasos:
* Recuento de voces de las Hermanas
En la hoja de recuento se anota:
• numero de Hermanas consultadas,
• numero de hojas cumplimentadas,
• numero de hojas devueltas,
• numero de hojas en blanco,
• nombres y apellidos de las Hermanas propuestas con mayor
numero de voces,
• fechas de nacimiento, vocation, destino -oficio-,

• numero de voces obtenidas en ler lugar, en 2°, en 3

°..,

• anos de vocation de las Hermanas que la han propuesto por edades de 10 en 10 anos.
* Sintesis de las apreciaciones dadas sobre las Hermanas propuestas
• motivos de la propuesta: enumeration de valores humanos, espirituales, vicencianos, profesionales etc., senalados por las Hermanas, indicando en la medida de to posible el numero de frecuencias;
• inconvenientes de tipo humano, espiritual, vicenciano etc., que
cuentran en las Hermanas que proponen.
c) Nombramiento de la Visitadora
Terminado el escrutinio de la consulta, se presentan todos
los datos obtenidos a cada uno de los miembros del Consejo General. Despues de seria reflexion, mucha oration, se estudian los resultados de la Consulta en una SesiOn de Consejo, se dialoga, se pide
y ofrece toda clase de aclaraciones que puedan necesitarse, y, por
voto secreto de los miembros del Consejo, el Superior General nombra a la Visitadora.
d) Comunicacion del nombramiento
La Superiora General comunica la decision tomada: a la Visitadora nombrada, a la Visitadora que termina, al Director Provincial.
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a la Superiora General, se envia a todas las Casas de la Provincia
la Circular del Superior General, dando con ello caracter oficial a
su nombramiento.
e) Presentation de la Visitadora
Una vez recibida la Patente, se procede a la instalacion de
la Visitadora. En las Provincias cercanas es la Consejera General
quien, por delegation de la Superiora General, se encarga de dicha
instalacion.

2 - Nombramiento de Consejeras Provinciales
El Estatuto 47 de las Constituciones dice asi refiriendose a
las Consejeras Provinciales:
"Las Consejeras Provinciales son nombradas por 6 anos,
despues de consultar a las Hermanas de la Provincia. Pueden ser nombradas por otros 3 anos despues de una nueva
consulta. Estas consultas se dejan a la iniciativa de la Visitadora que las comunica a la Superiora General... El mandato de las Consejeras termina al mismo tiempo que el de
la Visitadora. Si este expira antes del plazo previsto, pueden ser nombradas por otro mandato. De codas formal, la
duration de su servicio como Consejera no podra exceder
de 9 anos consecutivos..."
Segun el Estatuto 47, las consultas que se hacen a las Hermanas de la Provincia para el nombramiento de las Consejeras Provinciales, "se dejan a la iniciativa de la Visitadora, que las comunica a la Superiora General".
Proceso a seguir en el nombramiento de Consejeras Provinciales:
a) Propuesta del metodo de consulta a la Superiora General y su Consejo
En ficha de Consejo, la Visitadora propone a la Superiora General y su Consejo el metodo elegido por el Consejo Provincial.
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* el numero de Consejeras que se propone nombrar,
* el numero de Hermanas que se desea proponer en cada
hoja de consulta,
(No es aconsejable un numero excesivo. Seria bueno
mencionar en dicha hoja de consulta, o bien en la Circular de la Visitadora, que las cualidades humanas espirituales y vicencianas, especialmente la discretion, el buen
juicio, deben pasar antes que las cualidades profesionales.)
* la opcion que se toma sobre el escrutinio de la consulta:
si se va a efectuar a nivel General o Provincia.
b) Lanzamiento de la Consulta
Una vez aprobado el metodo por el Consejo General, la Visitadora envia a todas las Casas de la Provincia:
* una circular lanzando la consulta;
* las Hojas de Consulta y los correspondientes sobres, dirigidos a la Superiora General, si se ha optado por hater el escrutinio
a nivel General, o bien dirigidos a la Visitadora, si se ha tornado
la opcion de hacerlo a nivel Provincial;
* una nota explicativa, por Casa, precisando el numero de
Consejeras que se piensa nombrar. Si fuera necesario, indicando el
Estatuto 47 cuando hay Consejeras que han terminado su mandato
de 9 anos y no pueden ser nombradas de nuevo.
Ya sea en la nota explicativa, o bien en la circular, hay que
evitar todo aquello que pudiera, de alguna manera, orientar las respuestas de las Hermanas, a fin de que estas gocen de total libertad
interior en sus respuestas.
Tanto cuando el escrutinio se hace a nivel general, como
cuando se hate a nivel provincial, los miembros del Consejo Provincial, incluido el Director Provincial, asi Como la Economa y Secretarias Provinciales y la Directora del Seminario, envian directamente
a la Superiora General, a partir del lanzamiento de la Consulta, sus
hojas de respuesta debidamente rellenas y firmadas. En lo que respecta a los miembros del Consejo Provincial, una carta "confiden-

- 941 cial" con las precisiones que consideren necesarias pueden y deben
dirigir a la Superiora General si to creycren conveniente.
c) Escrutinio de la Consulta
Si el escrutinio se realiza a nivel General, se sigue el mismo
procedirniento ya expuesto para el nombramiento de una Visitadora:
* recuento de voces,
* sintesis de apreciaciones.
Si se opta por hacerlo a nivel provincial, la Visitadora y el
Director Provincial son los encargados de realizar dicho escrutinio
de las hojas de consulta. Los demas miembros del Consejo no participan en ello.
Una vez realizado el escrutinio, envian a la Superiora General el resultado de la consulta en dos partes:
* recuento de voces obtenidas por cada una de las Hermanas (no en porcentaje),
* sintesis de las apreciaciones favorables y de los inconvenientes senalados con referencia a las Hermanas que hayan obtenido
mayor numero de voces, indicando, en la medida de to posible, el
numero de Hermanas que los han formulado.
d) Nombramiento de las Consejeras Provinciales
El Consejo General, a la vista del resultado de la Consulta,
con los datos obtenidos, despues de oracion, reflexion y dialogo, en
una Sesion de Consejo, se pronuncia por Voto secreto. El Superior
General nombra a las Consejeras.
e) Comunicacion de las decisiones tomadas
La Superiora General comunica las decisiones tomadas por
el Consejo General:
• a la Visitadora, at Director Provincial, a cada una de las
Consejeras nombradas o confirmadas en el cargo.
Se mantiene secreto hasta que todas las interesadas hayan
dado su respuesta afirmativa a la Superiora General.
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La Superiora General envia la(s) patente(s) de las nuevas
Consejeras Provinciales. La Visitadora acuerda con el Director Provincial el momento de su presentation a las Hermanas de la Provincia.

3 - Consulta para la Asistenta Provincial
Al nombramiento de la Asistenta Provincial precede tambien una consulta hecha por la Visitadora a cada Consejera Provincial y al Director Provincial. La Visitadora debe guardar secreto sobre
el resultado de la Consulta. En ficha de Consejo propone el nombre
de una de las Consejeras a la Superiora General y su Consejo, que
hacen el nombramiento. (E. 45) En la practica, en la ficha de Consejo se expresa el resultado de la Consulta, que puede orientar al
Consejo General en el nombramiento. La Visitadora se pone de
acuerdo con el P. Director en la propuesta del nombre para Asistenta Provincial.

4 -Nombramiento y prolongation en el cargo de las Hermanas
Sirvientes
a) Nombramiento
En los Estatutos 30 y 55 de nuestras Constituciones se contemplan las consultas periodicas que deben hacerse a las Hermanas
en las Provincias, para facilitar el nombramiento de Hermanas Sirvientes.
Para subsanar ciertas lagunas e insuficiencias que contenia
el derecho propio de la Compania con respecto al nuevo derecho
canonico, los miembros de la Asamblea General de 1985 rellexionaron y aprobaron unos textos adicionales a las Constituciones, entre
ellos, referente a las Hermanas Sirvientes, el texto adicional n° 5 viene
a ser un complemento a la C. 3, 45, en conformidad con los Canones 734 y 625, parrafo 3. Dice asi:
"Previamente a todo nombramiento de Hermana Sirviente,
que la Visitadora consulte a las personas interesadas, segtin
las modalidades que ella juzgue convenientes" (Ad. 5)
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Segun las Constituciones, la Hermana Sirviente es nombrada
por tres anos; si por razones especiales conviene prolongar su mandato por otros trienios, la Visitadora debe consultar a la interesada
v a la ('ornunidad local, "segun las modalidades que ella juzgue convcnicntcs..
Despues de to expuesto, no me queda sino animar a Ustedes a dar a las CONSULTAS la importancia que tienen e invitarles
a hacer que las Hermanas recobren confianza en ellas situandolas
cn su junto valor. Todo no es mas que responder a la "participaci(in" efectiva en las responsabilidades que toda Hermana tiene el
dcrecho y el deber de hacer realidad en la Compania.
Sor RUEDA, HdIC.
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La FORMATION des FILLES de la Charite

26 juillet 1990

Les deux exposes que je vais faire veulent seulement mettre
en route une rellexion et un partage entre nous au sujet de la formation dans la Compagnie des Filles de la Charite. J'y reprendrai, d'ailleurs, en substance ce que j'ai eu l'occasion de dire dernierement a
une rencontre de responsables de formation au plan national.
Permettez-moi, d'autre part, de rappeler que nous avons a
notre disposition des documents importants sur le sujet: Constitutions (surtout III, 1-12) et Statuts (surtout n° 18 a 29); Directives
pour la formation; Directives pour la Soeur Servante; Instruction
sur les Voeux; Directoire des Directeurs Provinciaux, sans parler des
Echos de la Compagnie et de tant de compte-rendus de rencontres
et de sessions au plan provincial ou interprovincial.
Dans l'Exhortation apostolique de Jean-Paul 11 sur le Laicat, it y a tout un chapitre sur la formation, et l'Union Internationale des Supericures Majeures a publie recemment un numero special de sa revue sur la Pastorale des Vocations et les problemes de
formation. 11 y a la des elements interessants auxquels je ferai reference en les integrant, comme it se doit, dans la perspective qui est
la notre et que je vais rappeler dans ce premier expose. Le suivant
sera davantage centre sur notre role d'accompagnateurs dans la forniation des Filles de la Charite.

La FORMATION, POURQUOI?
A - DECOUVRIR et VI VRE la VOCATION PERSONNELLE
La est la dignite et la responsabilite de chaque personne et
la aussi est la ligne de force de la formation.
1) Vue generale
Dieu nous aime comme personnes uniques et irremplacables
et nous appelle chacun par notre nom, aime a dire Jean-Paul II. 11
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historique de noire vie et que cette decouverte suppose comme conditions:
• ecoute attentive de la Parole de Dieu,
• priere fidele et constante,
• relation avec un guide spirituel sage et aimant,
• prise de conscience des dons et talents recus,
• lecture dans la foi des situations sociales et historiques ou Pon se
trouve.
11 y a generalement des moments decisifs pour discerner
I'appel de Dieu, surtout l'adolescence et la jeunesse. Cependant, le
Seigneur, comme dans la fameuse parabole de la vigne, peut faire
connaitre sa volonte de facon concrete et precise a toutes les heures
de la vie.
De toute facon, it ne suffit pas de savoir ce que Dieu veut
de nous, it faut repondre. Mais precisement, it faut s'en rendre capable et toujours plus capable, avec la grace de Dieu et notre propre
cooperation libre et responsable a cette grace. Tel est le sens de la
formation.
2) Fortner une Fille de la Charite
C'est un fait que la figure de Saint Vincent -et aussi de plus
en plus, a mesure qu'elle est mieux connue, celle de Sainte Louiseexerce un grand attrait dans le monde actuel et, en particulier, sur
les jeunes. Quant a celles qui frappent a la porte de nos Communautes, ou sont deja engagees dans le processus de formation, on
les voit tres desireuses de connaitre le plus possible les Fondateurs,
leur spiritualite, leur Compagnie, et soucieuses de participer effectivcmcnt a la vie de la Communaute, a sa priere, a ses projets. Les
diverses Provinces, de leur cote, ont indubitablement le souci d'une
formation solide et serieuse, et plus precisement, d'une formation
totale autour de 1'axe vocationnel proprcment dit.
a) Axe vocationnel
Il s'agit de s'impregner toujours davantage du charisme des
Fondateurs, de le connaitre, de I'interioriser, et de vivre toujours
davantage de leur experience qui a pour centre la marche a la suite
de Jesus-Christ comme Porteur de la bonne Nouvelle aux Pauvres.
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doit done:
• etre centre sur ce Christ, Serviteur et pauvre, afin que sa Charite
simple et humble nous stimule de plus en plus a realiser la vocation
et la mission de la Compagnie;
• We continuellement nourri par les Pauvres et la realite de leur vie;
• We missionnaire, c'est-a-dire axe sur 1'evangelisation a travers le
service corporel et spirituel;
• We progressif, avec une unite organique qui marque toutes les
etapes de sa continuite, tout en laissant a chacune sa nature et son
but bien definis;
• We continu tout au long de la vie de sorte que nous soyons de
plus en plus enracines dans le don total au Seigneur, selon notre vocation, et toujours ouverts aux realites et aux besoins de 1'evangelisation dans un monde qui ne cesse de changer;
• fait sous la responsabilite de ceux et celles qui ont directement ]a
charge de la formation, mais aussi de toute la Communaute, de toute
la Province, de toute la Compagnie comme co-responsables dans cette
tache essentielle;
• We oriente vers l'integration harmonieuse des differentes dimensions de notre vie.
b) Dimensions diverses
- Formation humaine : (des "esprits bien faits" disait Sainte Louise)
Elie est plus importante que jamais de facon a:
• dormer une reponse libre et responsable, avec ses dons personnels
a 1'appel de Dieu,
• etre de plus en plus ouverte a la vie selon l'Evangile et selon I'Esprit,
en relation avec les autres (Communaute-Pauvres),
• We vraiment apte au service corporel et spirituel des Pauvres, par
exemple au point de vue competence.
- Formation spirituelle:
• 11 s'agit, comme nous l'avons deja dit, de se revetir de plus en plus
de 1'esprit de Jesus-Christ, Adorateur du Pere, Serviteur de son dessein d'Amour, porteur de la bonne Nouvelle aux Pauvres.
• II s'agit, a l'ecole de ce Christ-Serviteur et de Marie-Servante,
d'acquerir de plus en plus ('attitude de servante grace a l'esprit
d'humilite, de simplicite et de charite qui impregne toute la vie en
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Christ) et dicte en particulier la maniere de vivre les Conseils Evangeliques en Fille de la Charite.
- Formation doctrinale:

• solide,
• toujours en rapport avec la vocation de la Fille de la Charite comme
telle et dans le contexte ou elle vit.
- Formation apostolique : (ou esprit missionnaire)
• au plan theorique mais toujours dans la ligne de la spiritualite de
la Fille de la Charite,
• au plan pratique:
- decouverte de la condition des Pauvres,
- acquisition d'une experience de base avec les dispositions
necessaires pour le service des Pauvres,
- prendre conscience de l'importance de la revision apostolique et la pratiquer.
- Formation communautaire:
• apprecier la vie communautaire qui a son fondement dans la Trinite et dans l'exemple du Christ avec ses disciples (importance de
la priere communautaire sous toutes ses formes),
• bien axer ccttc vie communautaire sur la mission et le service (voir
la Communaute comme lieu de partage et lieu d'envoi),
• s'integrcr vraiment daps cette vie communautaire et missionnaire
et contribuer activement a son edification (importance du Projet communautaire et de la revision dc vie).
B - MA TURA TION et INCUL TURA TION
La formation est, en consequence, un processus de maturation et un processus d'incu/turalion.
1) Maturation
C'est un appel a grandir, a murir sans cesse pour porter toujours plus do fruit. Nous savors ace sujet, la place donnee par JeanPaul II a I'imagc biblique si evangelique, de la vigne, et a la parole
du Christ: "Celui qui demeure en Moi et en qui Je demeure, celui-Ia
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rien faire" (Jn XV, 5).
11 y a donc un dialogue entre Dieu et la liberte de la personne ainsi interpellee. Le Pape parle, pour cette derniere, d'une
effrayante et exaltante responsabilite a assumer car elle ne peut pas
normalement ne pas repondre a I'appel entendu.
C'est justement dans ce dialogue que s'inscrit la possibilite
et la necessite d'une formation integrale et permanente pour contribuer a cette identification toujours plus parfaite avec Jesus-Christ,
sous la conduite de l'Esprit Saint. C'est la, on le comprend aisement,
une priorite pour decouvrir et vivre notre vocation personnellement
et communautairement.
En d'autres termes, c'est une question d'unite de vie et
d'identite. Nous y avons souvent insiste car, pour une Fille de la Charite, tout doit se penser et se vivre autour de ('axe centralisateur du
don total pour et dans le service des Pauvres en simplicite, humilite
et charite. 11 faut eviter et surmonter tout dualisme entre le service
et la priere, entre la mission et la vie fraternelle. II faut apprendre
a servir en Fille de la Charite (et pas seulement en pure professionnelle, pure technicienne etc...), mais aussi prier en Fille de la Charite, a se donner totalement au Seigneur en Fille de la Charite, a mener
la vie fraternelle en communaute en Fille de la Charite.
J'ai la conviction que ('Esprit Saint enseigne tout cela et fait
justement ('unite, la vie de Fille de la Charite, puisqu'll est Lui-meme
l'Unificateur en personne. C'est donc a cette lumiere unifiante que
dolt se faire la formation, aussi bien initiale que continue, sous tous
ses aspects: formation spirituelle, doctrinale, humaine, a 1'ecole de
Saint Vincent et de Sainte Louise, c'est-a-dire selon leur maniere de
lire et de vivre I'Evangile pour participer a la mission de I'Eglise dans
1'aujourd'hui de Dieu et des Pauvres. Par definition, une telle tache
n'est jamais terminee: c'est cela que veut exprimer le terme de "maturation".
2) Inculturation
Ce terme, par contre, pout surprendre car nous sommes habitues a ('employer darts un autre contexte. En realite, nous sommes
tous et chacun un terrain a inculturer en nous laissant impregner par
l'Evangile et par le charisme propre de la vocation, en eliminant de
plus en plus en nous ce qui leur est oppose, en livrant de plus en
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lui confere sa pleine realisation selon cc que Dieu veut de nous trey
concretement: "Je ne suis pas venu abolir mais accomplir" a dit
Jesus. Mais pour cela, ii faut consentir a passer comme Lui et avec
Lui, par le Mystere Pascal... et toujours dans la ligne du charisme
vocationnel, pour la construction du corps du Christ. Je trouve tres
eclairante cette phrase de Jean - Paul 11 dans son exhortation (N° 24):
"Les charismes sont donnes a une personne determinee mais ils peuvent etre partages avec d'autres, de sorte qu'ils se maintiennent a
travers le temps comme un heritage vivant et precieux qui engendre
une affinite spirituelle particulicre entre de nombreuses personnes".
De toute fawn , nous venons tous d'une culture donnee et
l'internationalite de I'Eglise, comme de la Compagnie, ne fait
qu'urger plus encore cette realite, pour les uns comme pour les autres,
Waller au coeur de cc probleme en se laissant evangeliser dans Ic sens
que je viens de rappeler.
11 est tres important , certes, de respecter les diverses cultures en cc qu'elles ont de positif , de communiquer et dialoguer authentiquement entre cultures differentes, mais precisement, cela ne sera
possible en profondeur (et pas seulement d'une maniere superficielle
ou artificielle) que si tous et chacun grandissent dans fa meme foi
et le meme charisme a partir de cc qu'ils ont, et en fonction de cc
qu'ils sont. L'environnement socioculturel nous marque inevitablement et constitue un monde a evangeliser.
J'ai bien apprecie par exemple , cc que dit Soeur Elisabeth
HOUSSAY , (F.M.M.), dans la revue que j'ai citee, au sujet des "ruptures" que comporte necessairement toute formation a fa vie consacree, notamment au niveau du Noviciat ( le Seminaire pour nous).
Cet "exode", cette sortie de nous-memes, cette perte de nos reperes
habituels ( tout cela jamais acheve) doivent donner a la personne routes ses chances de se trouver elle-meme en verite, offrant ainsi a
('Esprit- Saint et a son charisme , un terrain aussi favorable que
possible.
On pout alors parlor d'inculturation en cc sens qu'on est
affermi dans une identite purifiee et enrichie par I'Evangile, par exemple: passage du groupe intimiste, ou se vit trop souvent aujourd'hui
('experience religieuse, a une veritable Communaute comme lieu
d'Eglise, lieu d'ouverture a I'universel et de vraie communion fraternelle a travers la lecture et la meditation de la Parole de Dieu,
a travers la decouverte du charisme originel, a travers fa pratique

- 950 liturgique et sacramentelle; passage d'une tolerence mal comprise
(nivellement des valeurs, fuite des difficultes relationnelles) a
l'apprentissage quotidien de la difference, a la capacite de pardonner, a la capacite de discernement ("Amour et Write se rencontrent")
de facon a devenir temoins de I'Evangile sans compromissions mais
aussi dans le respect profond de l'autre; passage d'une emancipation feminine mal comprise et plus ou moins infantile a la realisation pleniere de la femme dans une vocation comme celle de la Fille
de la Charite, a travers les renoncements necessaires pour mettre vraiment en valeur toutes ses possibilites.
Tout, dans la formation, doit contribuer a cela en fonction
de la specificite de la Compagnie et a partir du cheminement des personnes.

La FORMATION, COMMENT?
Cette question peut s'entendre, soit du point de vue du contenu et des moyens, soit du point de vue des personnes engagees dans
le processus de formation (agents de la formation).
A - CONTENU et MOYENS
Nous avons deja donne beaucoup d'elements dans la premiere partie et it est difficile - et quelque peu artificiel - de separer
vraiment le "pourquoi " et le "comment".
Plutot que de trop me repeter ou de rester dans les generalites, permettez-moi "d'epingler" quelques points en raison de leur
importance et de leur actualite.
1) Au plan humain
a) Personnel
Apprendre de plus en plus a:
- s'assumer soi-meme a tout point de vue, avec ses capacites et ses
limites, de maniere a "titre bien dans sa peau";
- affronter clairement, et avec l'aide voulue, le probleme de son
affectivite, de sa sexualite (et tout ce qui tourne autour), notamment
pour vivre pleinement le celibat dans le cadre de la vocation de Fille
de la Charite;
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vrai lens critique, fonde sur la raison et la foi et non pas seulement
sur des impressions, des interpretations etc... On sait l'importance
du discernement!;
- developper le sens de l'initiative, de la responsabilite, du travail
et de son organisation.
b) Relationnel
Apprendre de plus en plus:
- la relation "adulte" avec les autres, le vrai sens de la confrontation et de la communion;
- la capacite de vrai dialogue et de collaboration dans la co-responsabilite;
- I'accueil a cc qui nous est "etranger";
- le sens de l'universel (cf cultures), par exemple apprendre une langue.
Dans la formation, la relation interpersonnelle est a la fois
moven et fin.
2) Au plan spirituel
Je vous livre un peu cela en vrac mais, derriere chaque terme,
se profilent des convictions alimentees par une experience, si Iimitee
soit-elle, et meme si je suis moi-meme loin d'etre toujours coherent
avec ces exigences.
a) Niveau per sonnel
- solide vie de foi qui se traduit par:
• une relation vraiment personnelle (pas intimiste) avec le Christ a
tout instant et en toutes choses;
• la valorisation des temps forts de priere sous toutes leurs formes (cf
valeur du silence) et de la vie sacramentelle (Eucharistic, Penitence);
• le culte vecu de ('Esprit Saint, lui faisant confiance, se laissant conduire par Lui (cf. importance de la direction spirituelle); de meme
pour Ic culte marial.
- Style de vie inspire vraiment par la vocation:
• faire passer dans la vie les "vertus de l'etat" qui se traduisent
notamment par un vrai detachement, la stabilite, la confiance, la serenite.
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b) Niveau relationnel
- Sens evangelique du Pauvre, du service corporel et spirituel dans
Ia justice et la charite (cf doctrine sociale de l'Eglise) de fagon a entrer
vraiment en communion de vie avec lui.
- Sens de I'Eglise universelle et locale qui se traduit par la capacite
a entrer dans la cooperation pastorale, notamment avec les laics (ne
pas oublier les "vincentiens"!).
- Connaissance et amour realistes de la Compagnie et participation
a sa vie a tous les niveaux (revision de vie, rencontres, Assemblees),
cultiver une obeissance active et responsable dans la disponibilite.
13 - Les PERSONNES
Pour ce qui est des agents de la formation, je me contenterai de quelques rappels importants:
I) Le premier formateur, c'est DII'l lui-meme
• Dieu Pere qui choisit et appelle qui II veut et comme Il veut pour
le service des Pauvres dans la Compagnie dont Il est lui-meme I'auteur.
• Le Fils Incarne qui, pour reprendre le mot meme de Saint Vincent a ses Confreres (Coste XI, 344) "imprime en nous son caractere et nous donne la seve de son esprit".
• 1-'Esprit qui penetre le coeur des formateurs et des "formes", agissant continuellement au plus intime d'eux-memes, les eclairant et les
sanctifiant pour qu'ils vivent leur bapteme selon leur vocation specifique.
2) ('haque personnc est sa propre formatrice en collaboration aver
le Dicu-Lducateur
• Chaque Fille de la Charite, consciente d'appartenir a la Compagnie a partir de ('entree au Seminaire, est la premiere responsable
du don qu'elle a reu et du developpement de sa personne daps touter ses dimensions.
• Pour cela, comme je I'ai deja dit, elle doit etre fidele a se laisser
guider par I'Esprit Saint et par les autres, s'engager serieusement dans
la fin et les moyens de la formation qui Iui est proposee, se sentir
responsable pour sa part dans la formation de ses Compagnes.
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pour tous et chacun. II est interessant de noter que, a la suite du
Synode sur les Lacs, le Pape demande que "la possibilite de la formation soit offerte a tous, surtout aux Pauvres qui, a leur tour, peuvent We eux-memes des sources de formation pour tous". Comment
ne pas rappelcr ici que les Pauvres sont nos "maitres" et ont beaucoup a nous apprendre...
Enfin, comme le disent les Constitutions (111-5),
3) la ('ompagnie est la pour aider chaque Soeur dans sa decouverte
du dcswin de Dieu sur elle.
Bien sur, it faudrait parler ici des autres personnes ou "Communautes" qui precedent ou accompagnent la Compagnie dans cette
tache educative. Tout cela s'inscrit d'ailleurs dans I'Eglise Mere et
Educatrice par excellence a sous les niveaux et de tant de manieres.
II reste que la formation, a toutes ses etapes, est confiee par
la Compagnie a des Soeurs qu'elle se doit de bien choisir, de bien
preparer, de bien accompagner. De toute facon, les Superieurs sont,
par definition meme, des formateurs, et d'autre part, toute la Communaute locale, toute la Communaute provinciale, toute la Compagnie en definitive, doivent se sentir coresponsables de la formation de leurs membres.
11 faudrait mentionner aussi tous ceux et celles qui, d'une
facon ou d'une autre, sont appeles a participer, par fonction ou occasionnellement a la formation des Filles de la Charite. C'est IA justement qu'il importe que le projet de formation soit bien clair en luimeme et dans ('esprit de ceux qui y travaillent, et en fonction de fa
responsabilite qui leur incombe. Je pense notamment aux experts et
aux intervenants.
Le prochain Svnode des Eveques sera justement consacre,
en 1990, a "la formation des pretres dans les circonstances actuelles". Dans le document preparatoire, on retrouve un peu tout ce que
je viens de dire, avec bien sur, l'objectif propose. II insiste a juste
titre sur le soutien qu'il faut apporter aux formateurs dans une tache
si importantc. si delicate, si exigeante.
Michel LLORET, C. M.
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LE DIRF CTEUR PROVINCIAL
A('COMI'AGNATEUR DE LA FORMATION

26 Juillct 1990

Le Directoire pour les Directeurs Provinciaux dit que "le
Directeur dolt, dans route la mesure du possible, SUI VRE toutes les
etapes de la formation: aspirantes, postulantes, seminaristes, jeunes Soeurs qui se preparent aux voeux, Soeurs qui ont emis les
voeux". A ce titre, "il participe a la recherche des themes , a 1'e1a-

boration des programmes, au deroulement des rencontres et au choix
des intervenants, en particulier au sein de la Commission de Formation" (n° 26).
Le verbe "suivre" est tres suggestif: it presente les formateurs comme des accompagnateurs, rejoignant ainsi la pensee de JeanPaul 11 dans le texte que j'ai deja cite. Quant au Directeur Provincial, cette contribution s'inscrit au premier chef dans son role puisque, scion C. Ill, 38, "il partage avec la Visitatrice et son Conseil
la responsabilite de promouvoir !'esprit vincentien dans la Province.
Dans ce but, it collahore a tout ce qui concerne la formation spirituelle des Soeurs, en particulier des Soeurs Servantes".
Nous voila donc au service de personnes qui doivent continuellement et concretement confronter leurs dispositions avec la veritable identite de la Fille de la Charite. On comprend qu'une telle tache
ne soit jamais terminee : tout-au - long de ce cheminement , it s'agit
de faire coincider de plus en plus , de mieux en mieux , les ressources
naturelles et surnaturelles de ces personnel avec les exigences de
l'Evangile selon leur charisme vocationnel . Inutile de dire que cet
accompagnement exige, d'abord, que nous soyons nous-memes
d'authentiques temoins.

I - ACCOMPAGNATEUR, POURQUOI?
Comme nous venons de le dire, le Directeur Provincial a ce
role en raison de la fonction qu'ii exerce aupres des Soeurs. 11 est
clair, d'autre part, qu'il doit s'en acquitter en esprit de coresponsabilitc avec les autres Superieurs et les autres formateurs.
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1) Le Uirecleur est un Superieur
- Cette fonction fait de lui, par definition, un des formateurs. 11 doit
avoir un sens aigu de ses responsabilites a cet egard. Representant
du Superieur General aupres des Soeurs de la Province, it est comptable devant lui, et pour sa part, de leur cheminement personnel et
communautairc comme de la qualite de leur Service. 11 fait le lien
egalement, dans le cadre de ses fonctions, avec le niveau general de
la Compagnic des Filles de la Charite et doit donc We tres attentif
aux consignee et aux orientations qui en emanent.
- Ses interventions sont multiples et variees, dans leur fond et dans
leur forme, selon les circonstances, aussi bien au cours de rencontres organisees que dans les rencontres occasionnelles. Comme Directeur Provincial, it veille avec soin sur les ministeres que ses confreres sont appeles a exercer aupres des Soeurs, en particulier Ies visites
aux communautes et ('animation des retraites et recollections. 11
s'assure de la capacite et de la competence des intervenants eventuels a tous les stades de la formation.
2) Cette fonction met en relief sa qualite de Prctre de la Mission
- Comme tel, it a une responsabilite specifique pour faire le lien avec
I'Eglise locale et I'Eglise universelle. 11 doit donc a cc titre developper chez les Soeurs le veritable sens de l'appartenance a cette Eglise,
selon leur vocation, aussi bien au plan des convictions qu'au plan
pastoral. 11 lui appartient de presenter et de commenter, dans cc meme
esprit, les documents ecclesiaux que les Soeurs doivent connaitre et
de leur en montrer les incidences dans leur vie de Filles de la Charite
IA ou elles sont implantees.
- Le Directeur est plus qu'un simple "Assistant ecclesiastique 'ou'
conseiller spirituel", au sens oit l'on entend ordinairement cc mot
pour les associations de Imes ou meme pour certains Instituts. Raison de plus pour avoir les aptitudes que l'on attend d'eux. 11 s'agit
essentiellement d'un "service" ou chacun donne et recoit dans un
souci de promotion integrale de I'autre selon cc que le Seigneur lui
demande. C'est une animation et une communication de la vie de
Foi, un discernement spirituel dans une relation saine a tout point
de vue.
- Nous avons parle des diverses dimensions de la formation
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enseignement de la Foi?.. Qui, plus que lui, doit dire ce qu'est une
serieuse vie evangelique et en indiquer les moyens et les expressions
pour une Fille de la Charite?... Une foil de plus, nous voyons combien it est necessaire que noun ayons nous-memes une vision bien
claire de tout cela, notamment de la spiritualite de la Compagnie
et de ses implications pratiques.
B - MISSION VECUE EN CO-RESPONSABILITE
Il suffit de dire cela pour que nous sentions combien nos
fonctions en ce qu'elles ont de specifique doivent s'inscrire dans un
climat effectif de co-responsabilite ou chaque formateur joue son
role en communion avec les autres. S'il y a une tache qui demande
une prise en charge solidaire, c'est bien celle-la!
- Sur le principe, on sera facilement d'accord . Chacun comprend
aisement la necessite de cette co-responsabilite entre agents de la formation et avec les agents de la formation a tous les stades. Chacun
comprend aisement , par exemple, la necessite d'une re-lecture ensemble et d'une evaluation ensemble aux diverses etapes. Les Directives
pour la formation donnent , d'ailleurs, des criteres pour cela car it
est Bien evident qu'il faut se dormer une grille de lecture et d'apprecialion.
- Les moments les plus importants et les plus critiques sont ceux o6
it faut prendre une decision d'un ordre ou d'un autre: garder
quelqu'un ou lui demander de se retirer, avancer ou attendre, adopter telle ou telle mesure, admettre aux voeux ou non etc.. La plus
que jamais doit jouer la concertation. lI serait impensable de ne pas
entendre l'avis de tous les responsables de formation qui ont leur
mot a dire en la circonstance, et de ne pas le prendre en compte dans
la reflexion. Le Directeur dolt y veiller et jouer lui-meme le jeu loyalement. Peut-etre eviterait-on de trop grosses difficultes dans ces
moments-la si l'on prenait justement I'habitude de faire regulierement le point ensemble. De toute facon it est bon et necessaire, d'une
facon generale, que plusieurs regards puissent We portes et confrontes. II ne faut pas que tout le monde se mele de tout d'une faon indue,
mais chacun doit assumer sa part de responsabilite et etre dispose
a jouer le jeu de la coresponsabilite.
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A - QUELQUES CRITERES
Dans son Exhortation Apostolique sur le La ^cat , Jean-Paul
11 a donne, a propos des charismes , des criteres d'ecclesialite qu'il
serait interessant de reprendre a notre propre compte quand it s'agit
d'evaluer la fidelite au charisme propre au plan des communautes
et des personnel . Ici, je m'en ticndrai a deux points plus concrets,
toujours dans la ligne du cheminement a accompagner et de la continuite que cela requiert.
1) Respect des etapes
J'entcnds cela du point de vue des objectifs et du point de
vue des personnes:
a) Objectif
- Chaque etape a et dolt avoir sa specificite et son contenu, comme
le rappellent et Ic precisent les Directives pour le formation. II ne
Taut done normalement lui demander ni plus ni moins que cc qu'elle
represente. D'ou justement la necessite de bien specifier les objectifs propres a chaque etape, de preciser les moyens qui permettront
de les atteindre et de donner effectivement ces moyens.
- D'autre part, comme nous I'avons dit dans la conference precedente, it y a des points d'insistance, des exigences incontournables
a chacune de ces etapes. 11 faut donc que cela soit clair, que les motivations soient nettement donnecs afin que cela puisse etre personnellement compris et assume, interiorise. II ne faut pas, autant que
possible, laisser pour l'etape suivante cc qui aurait du normalement
We fait a une etape donnee. Sans cela, on denature les etapes, on
paralyse leur dynamique, on cree des problemes pratiquement insolubles. Le Directeur doit constamment rappeler cela et veiller a sa
mise en oeuvre.
b) Personnes
- Tirer les consequences de cc que noun venons de dire, cc sera donc
respecter les delais necessaires, personnaliser au maximum le cheminement. On sait combien le facteur "temps" est important: it faut
donner du temps au temps, surtout quand on ticnt compte des conditions socio-culturelles actuelles, en particulier dans certaines
regions. Le petit nombre de vocations, dans la plupart de nos pro-
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et c'est d'autant plus necessaire. 11 y a toute une souplesse qui
s'impose sans tomber dans les exces inverses. Pour la duree des etapes, les Constitutions parlent toujours d'un minimum, notamment
pour le Postulat. 11 faut, avec patience, avec confiance en Dieu et
dans les personnel, en les croyant capables d'evolution, accepter (au
sens fort de ce mot) les meandres du cheminement, sans depasser
les limites du raisonnable car ce ne serait pas non plus leur rendre
service.
- Une foil de plus, nous voyons la necessite de reconnaitre chaque
personne en son identite, en son histoire, avec la conviction que tout
ce qu'elle porte en germe en elle doit pouvoir se developper harmonieusement tout-au-long du cheminement requis pour cela, la nccessite de respecter la personne en evitant de la "de-naturer", mais aussi
en I'aidant a faire les passages indispensables, a se prendre progressivement en charge, a evaluer objectivement son evolution et sa progression et a en rendre compte a qui de droit dans une commune
reflexion. Chaque fois qu'elle demande a franchir une etape, it
importe que ce soit, de sa part, une demarche consciente et libre.
On voit tout cc que cela implique pour les formateurs et, en premier
lieu, pour nous, Directeurs et Pretres.
2) Progression et coordination
- II y a done une continuite entre les etapes en sorte que ce qui a
ete amorce dans Tune est approfondi dans l'autre et les autres. La
Commission de Formation prend la sa place et sa signification. II
lui revient, comme le disent les Directives:
• de detecter et d'etudier les besoins de la formation dans la
Province,
• d'elaborer un plan de formation a toutes les etapes, y compris celle
de la formation continue, et de veiller a sa mise a jour, tout cela,
bien sur, en reference aux Superieurs concernes. Nous avons vu que
le Directeur a sa place dans cette commission,
• de susciter le besoin et le desir de la formation et de faire prendre
conscience de ce que Jean-Paul II appelle un droit et un devoir pour
tous,
• de favoriser la formation des formateurs et de donner des suggestions pour cela,
• de sensibiliser toutes des Soeurs de la Province aux problemes des
vocations et de la formation, de les aider a se rendre co-responsables,
d'autant plus que les Communautes locales ont un role important

- 959 a jouer en toute hypothese et a fortiori quand titles accueillent des
personnes au stade de Is formation initiale ou des jeunes en recherche.
- Comme nous I'avons deja dit avec insistance, la coordination doit
s'etablir entre tous les responsables de la formation pour mener a
bien cette tache. La Commission de Formation est, nous venons de
le voir, un des lieux privilegies pour cela. Les agents de la formation
doivent pouvoir dialoguer entre eux, se communiquer leurs experiences, faire des propositions a partir de Ia. Its doivent justement aussi
rencontrer les Superieurs -dont nous sommes- et se sentir accompagnes par eux: une grande con fiance doit s'etablir dans les deux sens.
B - POINTS D'INSISTANCE
Si le Directeur doit titre present et donner sa contribution
a tout tes les etapes de la formation, les Constitutions et les Directives relevent neanmoins quelques points particuliers:
1) Au niveau de Is formation initiale
La formation initiate est evidemment determinante a toutes
ses etapes. Le Directeur doit avoir une We precise de ce que representent et visent le Pre-Postulat (s'il y en a un ), le Postulat, le Seminaire, la derniere etape de la formation initiale. C'est la condition
primordiale pour que ses interventions specifiques, quant a leur contenu, quand a leur forme, puissent s'integrer harmonieusement dans
1'ensemble du travail des formateurs.
2) Au niveau de Is formation continue
- La "continuite" dont nous avons pane prend ici une nouvelle
dimension. La formation n'est jamais achevee. Les circonstances
actuclles exigent plus quc jamais que nous nous maintenions Bans
cette mentalite. Ce devoir de renouvellement concerne toutes les
dimensions de notre vie autour de I'axe vocationnel comme tel. C'est
une conversion permanente,un processus de maturation dynamique.
- II me semble que le Directeur, en communion avec les autres Superieurs et les autres agents de Is formation, a la une responsabilite
particuliere. Il lui appartient, pour sa part et en raison de sa mission, de susciter chez les Soeurs le desir de continuer a se former
a tout point de vue et surtout comme Filles de la Charite, de faon
a developper au maximum leurs aptitudes et capacites et a donner
le meilleur d'elles-memes au Seigneur, aux pauvres, a la Commu-
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des pauvres. Le document inter-assemblees dit avec raison que la formation est meme une question de justice. Cela est vrai notamment
au niveau de la formation continue, car 1'exercice de toute fonction
requiert une competence adaptee. Plus que jamais, dans le monde
actuel, les Soeurs attendent de nous que nous les aidions a approfondir leurs convictions, a connaitre en leur positif et leur negatif les courants ideologiques qui traversent la societe et l'Eglise etc..
3) An niveau de I'accompagnement des Soeurs Servantes
- Les Directives pour la Soeur Servante (que nous devons connaitre
et faire connaitre) rappellent tout ce que represente et exige la mission de Soeur Servante. Elles leur demandent egalement d'entretenir avec leurs Superieurs des rapports de confiance, de collaboration loyale, de dependance obeissante, d'ouverture de coeur pour
partager avec eux en toute simplicite tout ce qui fait leur vie: soucis,
difficultes, joies, esperances..
- Encore faut-il donc que nous soyons bien disponibles a ces Soeurs,
en particulier a celles qui ont ete nouvellement nommees ou exercent ce mandat pour la premiere fois. Encore faut-il que nous leur
donnions, dans la mesure du possible, tous les moyens et toutes les
possibilites pour exercer au mieux leurs responsabilites. La encore,
les temps actuels ne facilitent pas les chosen dans ('ensemble. Je sais
qu'il se fait un grand effort sur ce point dans toutes les Provinces:
visites, rencontres, dialogues, sessions, correspondance. Je sais aussi
qu'il est de plus en plus difficile de trouver de bonnes Soeurs Servantes. Raison de plus pour bien les accompagner. Elles-aussi attendant beaucoup de nous.
4) Au niveau de cas particuliers
- Je pense, d'abord, aux communautes qui accueillent des Soeurs
au cours de la formation initiale. Il n'est pas facile non plus de trouver ces communautes. C'est pourquoi elles meritent de notre part
une grande attention. N'oublions pas que la majeure partie de la formation initiale se vit en communaute locale (Postulat - Stages - Derniere etape) et que, durant sa derniere etape avant les voeux, c'est
la Soeur Servante qui est la principale responsable avec sa communaute. La encore, it faut donc une reelle coordination dans la confiance, en particulier pour nos propres interventions. 11 n'est pas douteux qu'une aide particuliere est attendue de notre part.
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vivent des situations difficiles ou tin peu speciales, par exemple quand
on leur demande des engagements d'un type nouveau ou particulierement exigeants ou encore quand des Soeurs passent par des moments
de crise , sans oublier celles qui sont en absence d'une maison de la
Compagnie. Faut-il souligner la necessite d'accompagner ces communautes ou ces personnes ?... La revision ou restructuration des oeuvres tic va pas non plus sans problemes de toutes sorter au plan communautaire et au plan personnel. Le Directeur peut et doit jouer un
grand role en tout cela , en particulier en participant a des evaluations
ou en les provoquant: c'est tres important pour aider les Soeurs et
pour alter vers des communautes de plus en plus signifiantes dans
l'esprit de la Compagnie et en reponse aux appels d'aujourd'hui.
Je voudrais terminer par un mot sur le culte marial. Vous
savez la place qu'il tient dans la Compagnie depuis ses origines et
depuis les apparitions de 1830 qui Pont, en quelque sorte, confirm&,
enrichi, dynamise, actualise. C'est une de nos plus belles taches que
d'aidcr les Soeurs a approfondir leur devotion mariale a I'ecole de
la Revelation, de I'Eglise et des Fondateurs et de les alder a la faire
passer dans leur vie de chretiennes et de Filles de la Charite.
Leur vocation les amene, en effet, a mettre ('accent, sans
exclusivismc, sur certains points de la spiritualite mariale
- parce qu'ils sont plus particulierement en consonnance avec la vocation et la mission de la Compagnie et avec son histoire: ImmaculeeConception, Annonciation, Visitation ou maternite misericordieuse
de Marie;
- parce que , par le fait-meme, ces points - la peuvent et doivent lui
faire vivre plus intensement son charisme a tout point de vue;
- parce que la Compagnie a des responsabilites qui lui incombent
plus specialement clans le domaine marial , par exemple le mouvement des Jeunesses Mariales qui correspond si bien a des appels
actuels: education de la Foi a l ' ecole de Marie, mine de militants laics
et de vocations au Sacerdoce et a la vie consacree, ecole de priere
et de reflexion doctrinale.
Que Marie , soit, pour les Soeurs et pour nous - memes, notre
Educatrice , notre Formatrice pour repondre au dessein de Dieu sur
nous!
Michel LLORET C. M.
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Superior General 's Closing Talk to Directors

July 28, 1990

My dear Confreres,
Two weeks ago today I received a copy of the Instrumentum
Laboris or the working document for the coming Synod on the Formation of Priests in present day circumstances. It is a fairly lengthy
document and what struck me first, when looking at its Table of Contents, was the fact that of the four chapters in it, one entire chapter
is devoted to the topic of "The Ongoing Formation of Priests".
Thinking of the ongoing formation of priests, according to
different age groups, the document states that in the case of older
priests:
"... ongoing formation has a special feature. It is
not a matter of their involvement in extended and
burdensome programs of study, of updating, or of
discussions conducted with new methodologies, all
of which do not always relate to their real-life situation and to their present involvement in pastoral
activity. Instead, the major attempt should be made
to create opportunities which offer certain and consistent encouragement in their priestly vocation and
mission, in the ministry to meditate and proclaim
the Word of God in those ways which are possible
to them ... " ( N° 56).
Having read that sentence, I immediately thought of all of
you here and your experience of this month. I do not think any of
you could say truthfully that during this month there were "burdensome programs of study" nor "discussions conducted with new
methodologies". I do feel confident, however, that each of you has
received "consistent encouragement" in your priestly vocation and
mission. I feel certain that there have been opened up to you new
possibilities of presenting, not only the word of God to the Sisters,
but also the teaching and spiritual insights with which Saint Vincent
and Saint Louise were gifted. For that reason the month you have
spent here should be credited to your account as a month of ongo-
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and as Director of the Daughters of Charity.
If I were to locate your experience of this session in the pages
of the New Testament, I think I would select two verses from the
13th chapter of Saint Matthew's Gospel. That chapter is a rather
lengthy one in which Saint Matthew records quite a few of Our Lord's
parables. To round off the section Saint Matthew quotes Our Lord
as saying something which perhaps every good teacher will do at the
end of a lesson or lecture:
"<<Have you understood all this?>>, He asks. They
said to Him: a Yes>>. And He said to them : <Therefore, every Scribe who has been trained for the Kingdom of Heaven, is like a householder who brings
out of his treasury what is new and what is old»"
(Mt 13:51-52).
In that remark of Our Lord the disciples could recognize
themselves as men who have received special training for the Kingdom of Heaven, but, as usual in Our Lord's parables, there was being presented to them a challenging role to fulfill. The disciples had
received treasure through Our Lord's instruction. Now they must
bring it out through teaching others.
That you have many treasures in your minds and hearts, I
do not doubt. Indeed I think one of the temptations of an older generation of priests today is to underestimate the value of their theological capital. Necessary and important as is ongoing formation, the
emphasis laid upon it may have had the effect on some older priests
of making them devalue the theology they may have studied and acquired in an earlier decade of their lives. The emphasis on the new
today must not lead us to mark down in price the whole corpus of
what we might call 'the old theology'. The new Beaujolais wine that
creates such a stir here in France each autumn, does not make us
empty our cellars of the vintage wine of other years that is still continuing to mature. The cellars of our minds must stock sizeable quantities of both the new and the old.
It is for that reason that I suggest that, enriched as you now
are by the lectures and experience of this month, you now return
to your Provinces quietly confident that you will be able, like the
faithful and prudent servant of the Gospel, to share your riches humbly with the Sisters "at the proper time" (Mt 24:45).
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a large orchestra of people who have taken part in performing a symphony that has given such pleasure to you, the Directors of our Sisters in the world.
Let me begin in this symphony hall. With genuine hospitality Mother Duzan welcomed us all to this house. She and her Council in a hundred different ways have generously facilitated the holding of the session. Furthermore they have made many valuable suggestions to the members of SIEV about the score of the symphony,
as well as devoting a generous amount of time to being with you
and to answering your questions. To you, Mother, and your Council, I offer you my appreciation and thanks for your help, your suggestions and your presence.
Being unable to be with you, Fathers, for many days
throughout this month, I felt confident that the presence of the Director General, Father Lloret, with his knowledge, love and experience
of the Company would more than compensate for my absence. I am
deeply grateful to him for his assistance and for the interest he has
shown at all times in the welfare of the Provincial Directors.
To the members of SIEV who made the basic plan of the
course, all of us are indebted. Of the members of SIEV it was on the
head and shoulders of Father Maloney that fell the heaviest burden
of the organization of this session. The members of our Council in
Rome can testify to the hours of work he devoted to contacting each
of you by letter, as well as the many other people who contributed
to the success of this session. I offer him my profound thanks.
Mentioning letters evokes a Secretariat. The Sisters of the
Secretariat here in the rue du Bac, under the direction of the Secretary General, Sister Nicole Brossard, organized and prepared much
material which, at a conference like this, we too easily take for granted. So to all the Sisters in the Secretariat 1 offer your thanks and mine.
Nor must 1 forget the Sister Servant of this house, Sister
Agnes Laqueyrie, who along with her community, so patiently endured the massive daily invasion of her house which we mounted
during the past month..... Thank you, Sister Agnes, and please assure your community that today the large army of men have now
decided to retreat...
Of that other Mother House, 95, rue de Scores, I can assure
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Superior, Father Jean Jacques Briant , his Econome, Father Henri
Brohan, and the members of the community there . Judging from
their physical appearances, you can conclude, my dear Sisters, that
the Directors were fed well throughout the month. So to the community at Saint Lazare I say, thank you, my confreres.
The orchestra had some special artists. There were those
Confreres, Sisters and laity who with painstaking care prepared deep,
practical and spiritual conferences. We owe them a large debt of
thanks. There was, too, Sister Marie Genevieve Roux who on innumerable occasions has been the Director of the orchestra for the
international Vincentian sessions that are held here for the Sisters.
She played no insignificant part in the organization of this month.
To her, my thanks.
Among the special artists - and they are really artists - we
also had that devoted body of translators who even now, while all
the rest of us relax, are conscientiously at work, not on a podium
but in the obscurity of their narrow booths. To them and to all who
have translated conferences, I offer my congratulations on work well
done and I translate for them the gratitude that is in all your hearts.
Let me also express our gratitude to the Sisters throughout
the world - and they cannot be numbered - who through their prayers, their sufferings and their sacrifices have brought down upon us
all here the grace of God , without which we can do nothing.
There is one last group of people I should thank and they
are the audience. You, Father Directors, have been the audience and
I know that you have been a very appreciative one. Not only do I
thank you for your presence and participation in this Session, but
1 thank you for what you are doing for the Sisters in your Provinces.
Audiences do not look for applause. They give applause. Let me on
this occasion, however, applaud you. You are aware, I am sure, of
the terrible fate once suffered by a solitary man who applauded an
orchestra at the end of the first movement of Beethoven's 5th Symphony... In applauding you this morning, I have no fear, for I do
not do so alone. I know that there are thousands with me who today praise and applaud God for having inspired Saint Louise to entrust her Daughters of Charity to the spiritual care of the priests of
the Congregation of the Mission . May we never prove ourselves unworthy of that trust . In word and in deed may we at all times exclaim with Saint Vincent: "Blessed be God.forever!"
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Superior General ' s Homily at the Closing Mass

Gospel: Matthew 13:24-30

My dear Confreres and Sisters,
Would I be correct in saying that Catholics twenty-five years
ago could read the parable of the wheat and the tares with more assurance than they can today? It is not that the parable has now become somewhat obscure, but perhaps it was more easy then to distinguish the wheat from the tares than it is today. As Catholics two
or three decades ago, things seemed more black and white with fewer gray areas. Our categories were more sharply defined and clear
cut. We could with more confidence say: this is wheat and that is
tare. Take the area of morality and think back to the moral theology textbooks that many of us here studied and that have now been
relegated to storerooms or attics. The names of the authors of these
textbooks, known throughout the Catholic world - some of them
for many generations, are now almost totally unknown to our younger generation of seminarians. Today these authors find themselves
unhonored and unsung.
It is not that the fundamental principles of moral theology
have changed. They cannot change. It is that in a world of exploding knowledge, the application of these principles has become more
difficult and complex. Theologians are consequently less quick now,
at least in certain circumstances, to say what is wheat and what are
tares.
Not that we are inclined to deny the existence of tares in the
field of the Lord. Indeed, if anything, we are astounded and even
at times thrown into a state of consternation today, at the fast growth
of the tares today among the wheat. We suffer, not only because
of the prevalence of the tares, but more acutely still from a sense
of powerlessness to hold back the poisonous growth of evil. Even
if we wished to pull the tares up by their roots, we feel powerless
to do so. There are Christians who have almost resigned themselves
to living lives of quiet desperation, as they look at what they judge
to be an expanding universe of evil.
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to us, not just of resignation to the inevitability of evil in the world;
of sin and imperfection in the Church, in the Community, in ourselves. It is a parable that projects us forward. After all, it is the
harvest parable and the harvest is a time of rejoicing. The invitation
of the parable is not only to patience. It is an invitation to rejoice
at the certainty of the harvest to come.
Last Easter Cardinal Danneels, Archbishop of MalinesBrussels, wrote a pastoral letter to the faithful of his diocese on the
Priesthood. He entitled it, "Messenger of Joy". Reflecting on it,
I thought that the description of the priest today as a messenger of
joy is not perhaps the title that would first spring to our minds, if
we were asked to describe a priest in the modern world. Yet if our
vocation is to announce news of Christ and it is good news, then
we are, or should be, messengers of joy. Pope Paul VI wrote a touching pastoral exhortation on the topic of Christian Joy. He observed:
"There is ... needed a patient effort to teach people, or teach them once more , how to savour in a
simple way the many human joys that the Creator
places in our path : the elating joy of existence and
of life; the joy of chaste and sanctified love; the
peaceful joy of nature and silence; the sometimes
austere joy of work well done; the joy and satisfaction of duty performed; the transparent joy of purity, service and sharing; the demanding joy of
sacrifice. " ( Gaudete in Domine, Apostolic Exhortation).
The invitation to joy could be a recurrent theme in our work
of animation of Sisters' communities. Indeed I have often, when visiting Sisters' houses, marveled at the joy that permeates provinces and
communities, even in the face of closure of houses, few vocations
and a high median age. Such joy is tangible proof, I am convinced,
of the presence of Christ in our communities. After all, He has assured His closest disciples that He wishes that something of His joy
should be in them (cf Jn 15:11). To us, as to His disciples at Jacob's
well, He addresses His appeal to "lift up your eyes and see how the
fields are already white for harvest" (Jn 4:35). The parable then
presented to us in today's Gospel is one of patience and of joy, and
both these virtues are, as Saint Paul reminds us, fruits of the Spirit.
Reading one of the talks given at this session on the spiritu-
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used the word 'support' or 'tolerance when writing to the Sisters.
It is support of each other, she remarked, which is "our dear virtue". And she continues:
"I insistently recommend this virtue to you as absolutely essential, since it inclines us to overlook the
faults of our neighbor, to harbor no bitterness, to
excuse others and to humble ourselves. " (Ses Ecrits,
p. 312).
Saint Louise's pleading harmonizes with that of Saint Vincent's advice to Superiors who tended to be discouraged by the sight
of so much tare among the wheat of the Community. To one of them
he writes:
"I hope that through all these means, you will find
peace and joy for yourself and for your community ... but remember that patience is as necessary for
us to put up with ourselves as charity is to put up
with our neighbor. May it please God to give us both
the one and the other !" (Corte Vi!, p. 276).
Through the intercession of Mary, whose spirit rejoices in
God, her Saviour, and of Saint Vincent and Saint Louise, may the
two fruits of patience and joy flourish in our communities, as we
wait in joyful hope for the coming of the Lord of the Harvest. Amen.
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